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Preface
Throughout history, the Arab and Islamic Worlds have contributed progressive concepts 
and ideas that helped advance society. Those concepts brought about positive change that 
extended effect geographically to reach Europe and Southeast Asia. 
The Hima is one of those contributions. It spoke the language that the conservation 
community and after long years of active and sometimes painful field experimentation
and research has arrived to today. The Hima boasted equitable sharing of resources, 
social inclusion, sustainable use, consultation, representation for decision-making, land 
management, management of scarce resources, rights of use, ethics, conservation and 
poverty prevention since thousands of years. It is a testimony that the people of Arabia 
took sound and immediate consciousness of the nature of their environment in terms of it 
being harsh and rather poor in resources. This led to another level of consciousness 
whereby they realized the need to devise well thought strategies to use the resources 
available sustainably and to build resilient systems that will help them overcome the
harshness of their environment. They also realized that these strategies should be more 
than strategies but rather A Way of Life for them to survive. 
A Way of Life for them to secure livelihood. The vocabulary we use today as a global 
conservation community was already there, in practice.
The Hima became so much a Way of Life that it was passed from generation to 
generation and was practiced spontaneously and almost unconsciously and allowed the
people of this region to survive the centuries that remained absent of modern comfort-
bringing tools and technology.
With the numerous deteriorations that came and halted advancement in the Arab world, 
and at times for different reasons, the Hima also declined. And unfortunately such 
progressive concepts became masked by the general regression suffered in the region and 
the recent advances accomplished by other countries, civilizations and people. This book, 
therefore, is a way to bring back recognition for the positive contributions that traditional 
knowledge and ingenious approaches of this region had brought and can still give to 
development and conservation. This book presents these traditional approaches as a tool 
that existed and can still exist to advance the conservation and poverty paradigms and to 
resist upcoming challenges related to conflicts and climate change as these concepts were
thought of with resilience in the back of the mind.
This book is also a positive statement in the face of the relatively negative contemporary
publicity on this part of the world and the contributions of one of its main religions. As
one journalist said when asked for the reason behind his desire to write about the story of 
the Hima revival at Kfarzabad in Lebanon: “All we hear in the media today is bad things 
about this part of the world and about Islam in general, this is a story that can counter the 
negative image that is being portrayed not so objectively.”
Dr. Odeh Al-Jayyousi Asaad Serhal 
IUCN West Asia Regional Director SPNL Secretary General 
AL HIMA 
A  w a y  o f  L i f e
What is the Hima?
The hima is a traditional system of resource tenure that has been practiced for more than 1400 years in the Arabian Peninsula. It predates Islam, not necessarily in its existing form or after the introduction of Islam in the Arabian Peninsula. In any case, the hima is the most widespread and longstanding indigenous / traditional conservation institution in the Middle East, and perhaps on Earth. 
The Arabic word “hima”1  literally means “a protected place” or “protected area.” In pre-Islamic times, access to this place was declared forbidden by the individual or group who owned it. Later its meaning evolved to signify a rangeland reserve, a piece of land set aside seasonally to allow regeneration. 
In Islamic law it signifies a natural area that is set aside permanently or seasonally for the public good, which may not be privately owned. For more than fourteen hundred years, himas have helped conserve natural resources and biodiversity in the Arabian Peninsula and adjacent areas. They have secured sustainable use of renewable natural resources by and for the people living adjacent to them. Thus the hima has been one of the most successful institutions integrating nature conservation with human well being.
History of the Hima
It is unclear to what extent, if any, the hima served as an instrument of conservation in pre-Islamic times. The ruler, individual or group who owned the hima would declare access to it forbidden. Ash-Shafi‘i, one of Islam’s main theologists, reported that when a nomadic tribe came into a new area, it had been customary for the tribal leader to ascend an eminence and make his dog bark, and that all the land as far as the sound could be heard would be reserved for his exclusive use, as his hima. In the lands outside the hima he would graze his herds along with those of his people, whom he would exclude from the hima; within it he would graze his weaker animals and those of anyone else whom he chose to offer the privilege of sharing it with him. The institution was at times regarded as a tool of oppression, as powerful nomadic lords would monopolize grazing and watering rights to themselves.2
The prophet Muhammad transformed the hima, laying down the rules by which it came to be one of the essential instruments of conservation in Islamic law. In declaring that “There shall be no hima except for God and His Messenger” he abolished the pre-Islamic practice of making private reserves for the exclusive use 
1 - The word has sometimes been transliterated as “hema”, but this is inaccurate, as in the Arabic language there is no equivalent to the    
     English short “e”.
2 - Llewellyn, Othman A., “The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law”; Lutfallah Gari, “A History of the Hima Conservation 




2of powerful individuals, and ruled that a hima could be established only for the public welfare. He established the hima of an-Naqi‘, to the south of Al-Madinah, for the cavalry. He also made a hima surrounding the Haram of Al-Madinah, in which he instituted a kind of zonation, forbidding hunting within a radius of four miles and the destruction of trees and shrubs within twelve. The hima thus became a symbol of social equity, redress, justice and an instrument of environmental conservation.3     
The early caliphs established additional himas for the cavalry, the camels allocated 
for charity, and the livestock of the poor. Their concern for the needy is eloquently 
expressed in ‘Umar ibn Al-Khattab’s (one of the first caliphs) instructions to the 
manager of Hima ar-Rabadhah: “Take care, O Hunayy! Lower your wing over the 
people! Beware the prayer of the oppressed for it will be answered. Let enter those 
who depend on their camels and sheep, and turn away the livestock of Ibn ‘Awf and 
Ibn ‘Affan (both companions of the Prophet), for they, if their livestock should perish, 
will fall back on their palms and fields; whereas the needy one, if his livestock perish, 
will come to me crying ‘O Commander of the Faithful…!’ It is easier for me to provide 
them with pasture than to spend on them gold or silver. Indeed it is their land, for 
which they fought in the time of ignorance and upon which they embraced Islam.” 4  
In Islamic law, to be legally valid a hima has to meet four conditions, derived from the 
rulings of the prophet Muhammad and the early caliphs:
1.  It should be constituted by the “imam” – the legitimate governing authority; 
2. it should be established in the Way of God, for purposes pertaining to the public 
    welfare;
3. it should not cause undue hardship to the local people – it should not deprive them 
    of resources that are indispensable to their subsistence; and   
4. it should realize greater actual benefits to society than detriments.
 
This accords closely with current thinking on equity in the planning and 
management of protected areas.
Himas continued to exist both near settlements and in rural nomadic areas 
throughout the Middle Ages. They varied in size from a few hectares to hundreds of 
square kilometers.5  Tribes were delegated authority by the governing authorities to 
3 -   Llewellyn, Othman A., “The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law.”
4 -   Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj: fasl fi ’l-kala’ wa ’l-muruj.
5 -   Llewellyn, Othman A., “The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law.”
6 - Lutfallah Gari, “A History of the Hima Conservation System.”
7 - Lutfallah Gari, “A History of the Hima Conservation System.”
8 - Llewellyn, Othman A., “The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law.”
be the custodians of their himas and to control them on behalf of the central 
government. For centuries, local inhabitants of the rural and nomadic lands 
successfully established environmental planning and management strategies that 
balanced the growth of settlements and the use of natural resources according to 
Islamic law and tribal self-government.6 Local communities continued to manage the 
himas through the first half of the twentieth century. This was the case in the Ottoman 
dominions, which at various times included what is now Jordan, Syria, and parts of 
Yemen and Saudi Arabia. 
It served both cultural and spiritual ends to pursue sound environmental 
management of livelihood resources.
Traditional Himas  in Saudi Arabia
The Arabian Peninsula is the birthplace of the hima and the region where the hima has 
been most widespread. While some himas were established and managed directly by 
central governments for their cavalries or for other purposes, most of them were 
established and managed by local communities but recognized by the central 
governments. Most functioned as grazing reserves for restricted use by a village 
community, clan or tribe, which were set aside to allow regeneration as part of a grazing 
management strategy. In many cases, they provided sedentary agriculturalists with 
pastures that were insured against overexploitation by nomadic herders.7  In the 1960’s it 
was estimated that there were about 3,000 himas in Saudi Arabia. Nearly every village in 
the southwestern mountains of the country was associated with one or more himas. Other 
himas were in the northern and central regions. They varied from 10 to well over 1,000 
hectares. Traditional himas made up a vast area of land under conservation and 
sustainable use, and, on the whole, they became the best-managed rangelands in the 
Arabian Peninsula.8 
The customary management of traditional himas has proven highly adaptive to the 
characteristics of the land and the needs of the local people. Researchers working in 
Saudi Arabia have recorded the following types of traditional himas:
3
1.  Grazing is prohibited, but grass is harvested by hand at designated times and places 
     during years of drought; the cut fodder is taken outside the hima to feed the livestock. 
    (Typically, the tribal council specifies the number of people from each family allowed to 
     do the cutting, and specifies the trails to be used in order to prevent erosion of the soil).
2.  Protected woodlands within which the cutting of trees (e.g. Juniperus procera, Acacia 
     spp., Haloxylon persicum) or their branches is either prohibited or regulated; the cutting 
     of trees is generally not allowed except for great emergencies or acute needs.
3.  Managed rangelands within which
a)  grazing and cutting of grass are permitted on a seasonal basis to allow natural 
     regeneration, after the grasses and other plants have grown out, flowered and borne 
     fruit, or 
b)  in which grazing is permitted year-round but is restricted to specified kinds and 
     numbers of livestock such as milk cattle or draft animals, or 
c)  in which a limited number of livestock may be grazed 
      for a specified time during periods of drought. 
4.   Reserves for bee-keeping, within which grazing is prohibited seasonally or is excluded 
     altogether (seasonal reserves are commonly closed for five months of the year 
     including the spring months, grazing being allowed only after the flowering season). 
5.  Reserves for the conservation of ibex.
A hima may be established for any purpose that pertains to the common good, so it could 
be managed for either conservation of biodiversity or sustainable use of natural 
resources. In practice, traditional himas in Saudi Arabia have achieved both aims
In contrast with governmental himas, traditional himas were governed according to 
customary management practices. Most were managed by and for a particular village, 
clan or tribe. Local communities, whether tribal or not, governed land use through 
consensus rather than prescribed legislative or institutional control. They had 
well-established hierarchal governance systems led by the shaykh or chieftain, which 
ensured representation of kin-groups through commissions, committees and councils. 
This allowed proper environmental management as each group held well-defined 
responsibilities for rainwater runoff, grazing, etc.9 
Questions have been raised as to how well the 
customary management of himas in Saudi Arabia 
accords with the requirements of the shari‘ah that a 
hima should be established only by the legitimate 
governing authority and only for the common good. As 
most traditional himas were managed by and for a 
specific village or tribe, they have been seen as 
potentially contradicting the common good. Their 
management was grounded in tribal loyalties and they 
were sometimes a source of tribal conflict resulting 
from competition over natural resources. 
  
4
9 -  Lutfallah Gari, “A History of the Hima Conservation System.”
5Features of
                     the Hima
10 - Lutfallah Gari, “A History of the Hima Conservation System.”
On the other hand, the management of himas 
has historically reflected the structure of 
society. In the time of the prophet Muhammad 
and the early caliphs there was a strong 
central administration. After that, the effective 
units of government in rural areas were 
generally tribal until the 20th century. Rulers 
often delegated authority to tribal leaders to 
establish and manage himas; indeed, such 
delegation of authority is grounded in the 
practice of the prophet Muhammad, and under 
the circumstances was probably the most 
effective way to secure the common good at 
the local level. Furthermore, it would be wrong 
to exaggerate the role of himas in tribal 
conflicts: unlike the wider tribal territories, 
which were continually defended against 
encroachment by other tribes, most himas 
were relatively small areas and they appear to 
have been defended mainly against 
trespassers from within the tribes that 
managed them. 
According to Islamic legal texts, trespassers 
on the hima were historically punished by confiscation of the trespassing livestock, their riding 
animals, their gear, and even their clothes. Under customary practice, violations of the hima 
were traditionally punished by slaughtering of one or more trespassing animals to feed 
members of the local community; in recent times sanctions have been in the form of fines and 
in case of repeated offense imprisonment.10
Features of  the Hima
•  The hima tradition is an important cultural precedent for protecting and managing 
    public resources over which individuals  enjoy rights of use, including rights to 
    grazing. This is especially significant in countries where most of the land is given 
    over to communal grazing and where there are few designated landholdings. 
•  It represents a traditional recognition of the need to allocate access to scarce
   resources and illustrates that this need was perceived locally hundreds of years ago.
•  By allocating tangible benefits to people who benefit directly from conservation, it 
   provides an incentive for local communities to invest in the maintenance of their 
   natural resources and to protect them from abuse.
•  It allocates resources equitably among members of local communities.  
•  It proved economically viable over time because of the benefits it yielded and the 
   social security it provided. 
•  It had and still has popular appeal; it is socially accepted and desired by the people 
   who carry the cost of implementing it.
•  Most traditional himas are managed locally through processes involving consultation 
   and consensus, so individuals in the community are able to influence management 
   decisions.
•  Customary management of himas has proven pragmatic and flexible. 
•  Few established systems of protected areas are known to have a history comparable 
   in length with traditional himas.
•  Himas are still regarded as an essential source of fodder, thus they continue to play 
   a role in times of drought and poor seasons
•  They provide a potential for ecological and socio-economic research, they are 
    national gems of which a great deal of knowledge and understanding can be derived.
The Hima in Recent Times
During the twentieth century, political and socio-economic changes in the region led to the 
deterioration of the hima system. The fall of the Ottoman Empire resulted in stronger control 
by the smaller states that emerged from its ruins. Tribal land was nationalized and higher 
demand for rural products, especially meat, led to overgrazing. Sustainable systems of 
land use declined and so did the diversity of habitats.
State of the Hima in Saudi Arabia
In Saudi Arabia, where the hima system was most prominent, the number of himas dropped 
from an estimated 3,000 in the 1960’s to a few dozen in present times, and only a few of 
these are still being managed actively by local communities. Enormous economic and 
social changes have taken place in recent decades, with bewildering rapidity. Tribal 
ownership and management of land have been replaced with national ownership and 
management, and human populations have increased, leading to mounting demands on 
land for housing and farms, as well as increasing demands on pasture for ever larger herds 
of livestock.11  Many of the specific objectives for which these himas were established no 
longer meet the needs of the local communities. With the mechanization of agriculture, for 
example, there is little need for draft animals; himas that were established for cattle and 
horses are now often used to graze sheep and goats.12 
Although there is widespread official recognition of the value of himas in Saudi Arabia, they 
receive no government support. A royal decree in 1953 abolished himas; the decree was 
later clarified to mean the abolition only of the governmental himas, not traditional himas, 
but in any case, another decree in 1954 nationalized the Kingdom’s rural lands under the 
Ministry of Agriculture.13  
11  - Othman Llewellyn,
12  - John Grainger and Othman Llewellyn, “Sustainable Use: Lessons from a Cultural Tradition in Saudi Arabia.” 6
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13 -  Lutfallah Gari, “A History of the Hima Conservation System.”
14 -  John Grainger and Othman Llewellyn, “Sustainable Use: Lessons from a Cultural Tradition in Saudi Arabia.”
15 -  Lutfallah Gari, “A History of the Hima Conservation System.”
16 -  Y. Ghanem and J. Eighmy, “Hema and traditional land use management among arid zone villagers of Saudi Arabia.”
17 -  Othman A. Llewellyn, The Protected Area System in The Kingdom of Saudi Arabia: Revised Plan.
In practice, the governing authorities do not generally interfere in the management of 
traditional himas so long as disputes concerning them do not arise, or are settled amicably. 
Where disputes have been intractable, however, the response has often been to abolish the 
hima in question. Moreover, the sanctions that once kept violators at bay no longer have 
legal force. A hima’s continuity under these conditions depends largely on the moral force of 
the shaykhs who manage it and the social conscience of the local community. 
If expanding populations and increasing demands on natural resources have put pressure 
on himas, they have also increased the need for them. Most of the few himas that are still 
being managed actively are regarded as an essential source of fodder, and are especially 
important in years of drought. Some are retained as an insurance against poor seasons, 
when designated portions may be cut on a rotational basis under the supervision of the 
village shaykh. Some of the most successful himas are those used for honey production, as 
wildflower honeys of good quality fetch a high price in the market and are economically 
competitive against livestock.14
Revival of the Hima 
                          
Increasingly, contemporary conservationists have seen in the hima an important link 
between conservation of renewable resources and sustainable development. Some of the 
relatively recent conservation systems such as parks, nature reserves and protected areas 
have led to detriments in the Middle East and elsewhere, including the displacement of 
indigenous people and impoverishment of local communities that have been denied access 
to the natural resources on which they have depended for their livelihoods. A number of 
consultants to Arab governments have advocated the renewed use of this indigenous 
traditional institution and the application of knowledge and practices derived from the hima 
to protected areas in general.
In the early 1960s, Omar Draz, a Syrian advisor to the Food and Agriculture Organization, 
worked in Saudi Arabia and observed the hima system. Impressed with the system and 
aware of its potential, he actively promoted the restoration of tribal control of grazing both in 
Saudi Arabia and in Syria upon his return. Consequently, in 1967 a new regulation in Syria 
was developed to expand grazing through cooperatives identified according to geographic 
distribution instead of tribal name. The boundaries of cooperative himas were announced in 
a ministerial decree. However, the initiative, which lasted until almost 1974, failed as a result 
of political changes that reoriented the program towards water provision and other 
projects.15
In Saudi Arabia’s revised protected area system plan, six to seven traditional himas are 
proposed for recognition as community conserved areas. Among them are Hima Bani Sar 
and Hima Thumalah, which have been described elsewhere,16 as well as the following sites:17
7
8Hima al-Fawqa’ is a small hima of 1.5 sq km., located to the east of Baljurashi, in the ‘Asir 
Region. In contrast to the surrounding land, it is characterized by a remarkably dense 
plant cover of 47.2%, and a standing crop biomass 353.7g/sq. m. Forage was traditionally 
harvested by hand in times of drought; The women would cut fodder in designated 
portions on a rotational basis. Camels are allowed to graze in the hima and beehives are 
placed at the hima’s edge. According to the shaykh who manages the hima, local people 
in need are eligible to use it without regard to lineage.
Hima al-Azahirah, 7 sq km. in area, is situated east of Baljurashi, in Al-Bahah Region, and 
covers an important watershed in the headwaters of Wadi Ranyah. It is characterized by 
grassland with tall trees in the lower reaches. Its stone boundary wall was built in the 
1980’s by 600 local volunteers, every Thursday over three years – an enormous 
investment of time and effort in conservation. The hima is patrolled on a voluntary basis, 
but the access track is in a poor state of repair; while this serves to protect the site by 
keeping it relatively inaccessible, it also makes the hima hard to monitor. 
Hima Al Humayd, 5.3 sq km. in area, is likewise to the east of Baljurashi, in Al-Bahah 
Region, and is characterized by densely vegetated brushy hills and wooded valleys. It is 
used for pasturing camels and donkeys; sheep and goats are excluded. The stone 
boundary wall was built around 1980, although the hima is older. It appears well situated 
for nature-based recreation and ecotourism. 
Hima Quraysh is 15 sq km. in area, and lies west of At-Ta’if, in the Makkah Region. It is 
densely vegetated with grasses and small shrubs, scattered acacias, olives, and junipers. 
The hima is managed by four local shaykhs; no domestic livestock are pastured except 
cattle, which are still used to plow small fields. It is used to some extent for honey 
production, and is well situated for nature-based recreation and ecotourism; it may also 
qualify as an Important Bird Area. 
 Jabal Ral, 69 sq km. in area, is a granite mountain located southeast of Al-Wajh, in the 
Tabuk Region. For over 200 years the Bili tribe has managed it as a reserve for ibex. No 
grazing of domestic livestock is permitted; the local community has fenced off the wadi 
that provides access to the mountain. As a result the vegetation is in excellent condition, 
in contrast to the surrounding plains. It is a strategic seedbank from which plants may 
disperse to rehabilitate the surrounding rangelands. While it clearly qualifies as a hima, it 
is unclear whether the local community conceives of it as such. 
In Saudi Arabia’s revised protected area system 
plan, one traditional hima is proposed for 
recognition as a co-managed protected area. 
Hima al-Ghada was traditionally managed by the 
people of ‘Unayzah to conserve the Haloxylon 
persicum shrublands that dominate the local 
sand dunes and help to stabilize them. The 
district government of ‘Unayzah now manages 
the area in cooperation with the local 
communities, and it is proposed that this 
arrangement be formalized as a co-managed 
protected area.18 
18 -  Othman A. Llewellyn, The Protected Area System in The Kingdom 
of Saudi Arabia: Revised Plan.
One new proposed protected area, the Jabal Aja’ biosphere reserve, has been put forward as 
a pilot protected area embodying the hima concept, and has been recognized in the World 
Wide Fund for Nature WWF and the Alliance of Religions and Conservation (ARC) Sacred 
Gifts for a Living Planet programme. This 2200 sq. km. area is the largest mountain massif in 
the interior of the Arabian Peninsula. A relative cool and moist Pleistocene refuge with 
ephemeral freshwater wetlands, it harbors relict plant and animal species that have 
disappeared from most parts of Arabia, and it constitutes a natural gene bank. With over 500 
species of plants and vertebrate animals, it represents the greatest concentration of 
biodiversity in the interior of the Arabian Peninsula. It is an Important Plant Area and an 
Important Bird Area, and with its spectacular scenery, it is well suited for environmental 
education, environmental recreation, and eco-tourism. A consultative framework is 
envisaged whereby the main stakeholders from the public and private sectors, including 
owners of the palm groves and wells and the livestock grazed in it, as well as 
representatives of the local communities, will participate in the planning and management 
of the hima.19 
New developments
The most successful revival attempts in the Middle East to date have taken place in 
Lebanon.  Invited to assist the municipality of Ebel es Saqi in South Lebanon to establish an 
ecological project on common land that falls on an important flyway for migrating birds, the 
Society for the Protection of Nature in Lebanon (SPNL) came across old maps that showed 
the site as a hima. With this discovery, a voyage of research began to accompany fieldwork, 
consisting essentially of establishing Important Bird Areas, identifying Key Biodiversity 
Sites and creating jobs for local communities. 
In 2004, SPNL re-established Hima Ebel es Saqi working closely with the village community 
and following a new model that departs from the traditional hima to a more modern concept. 
Whereas the traditional hima of Ebel es Saqi has been used for pasture, pine-seed collection 
and bee-keeping, SPNL re-established the hima in the village for use mainly for eco-tourism 
including bird-watching and hiking activities. These economic activities, in addition to the 
continued conservative exercise of pasture and bee-keeping, replaced hunting, which had 
been widely exercised in Ebel es Saqi by women and men of the village. The municipality 
readily issued a hunting ban. The newly established hima responded to the three pillars of 
sustainable development (economic, social and environmental). 
19 -  Othman A. Llewellyn, The Protected Area System in The Kingdom of Saudi Arabia: Revised Plan; Othman A. 
Llewellyn, “Conservation in Islamic Law.”
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SPNL’s experience with hima revival showed that people are more ready to accept 
conservation initiatives when they emanate from their heritage and language. SPNL, 
which was one of the first institutions to establish Protected Areas in Lebanon, found 
that whereas local people opposed and at times were hostile to the creation of nature 
reserves, they have had a favorable reaction to himas. When they heard of Ebel es Saqi, 
additional municipalities and other local authorities started contacting SPNL to 
establish himas. In 2005, the municipality of Kfarzabad, a village located in the Bekaa 
region in Lebanon, contacted SPNL and eventually established a hima on a wetland 
and Important Bird Area. This municipality, like its predecessor, immediately issued a 
hunting ban. Before this, Kfarzabad’s wetlands and water resources were mainly used 
for agricultural purposes, fishing and harvesting of edible plants.
In Lebanon, the word “hima” resonated more positively in people’s ears than the word 
“mahmiyah,” which is used to describe the conventional protected area. This may be 
due to the fact that the word hima is deeply rooted in people’s collective memory and 
is associated with a way of life without which survival in the region extending from 
West Asia to North Africa would not have been possible. People are therefore 
conscious of the hima’s focus on human well-being rather than the exclusionary 
wildlife conservation approach.
The July war on Lebanon in 2006 demonstrated the resilience of himas in the face of 
crises and disasters and in comparison to other conservation systems. Since himas 
derive their strength from the local people who live in their direct surrounding, himas 
resisted collapse during the last aggression on Lebanon, where in addition to the loss 
of human lives, environmental degradation was among the main results of the war. 
During the war, SPNL in partnership with The World Conservation Union (IUCN) and 
BirdLife International, provided humanitarian aid to the distressed and displaced 
population who lived and took refuge in Kfarzabad through what was called “The Hope 
Campaign.” This eased the pressure on the natural resources, which suffered as a 
result of increased demand by the original inhabitants and the added numbers of 
displaced populations.
In reaction to this transfer of aid via conservation organizations like SPNL, local 
communities showed stronger commitment to environmental protection and their trust 
in non-governmental organizations was 
strengthened, as it was one of the few 
times that conservation professionals 
showed sympathy to their plight as much 
as they did to the cause of animals and 
plants. In fact, the July war on Lebanon 
may serve as a case study demonstrating 
that when enough attention is given to 
people and their livelihoods by 
conservation organizations they become 
themselves effective guardians of natural 
resources and real sustainable 
environmental protection can be achieved. 10
As a consequence of the effort and attention invested during the war by SPNL and its 
international partners, even municipalities that were devastated by the war pressed forward 
to establish himas on their sites of ecological importance. The Municipality of Qoleileh, a 
village located south of Tyre in south Lebanon, which had witnessed destruction of over 300 
of its housing units, designated the first marine hima in Lebanon in December 2006. This is 
an important move given that more than 40,000 people working in the fisheries sector were 
adversely impacted by the oil spill resulting from the war. This part of Lebanon is visited by 
the endangered loggerhead and green marine turtles. The project, which is funded by the 
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), will create jobs and build capacity 
for the fishermen of the area.
In Lebanon, the revival of the hima by SPNL is meant to complement other conservation 
efforts and not replace them.   
Developments with the hima continue to be very dynamic in Lebanon. Recently, the Ministry 
of Environment in Lebanon proposed the hima in a ministerial decree as an additional 
category of conservation system followed in Lebanon. It proposed the hima as the 
community-based conservation category of Lebanon.
Also, in partnership with the Italian Cooperation, which has become more active and present 
in working on sustainable development in Lebanon post the July 2006 war, IUCN and SPNL 
are contemplating establishing himas as part of an integrated management using the 
Ecosystem approach of the Hermel region. The Hermel, which is the most impoverished 
region of Lebanon, is a semi-arid region located in the North-Bekaa region and is 
characterized by wealth in natural and cultural resources including the Orontes River, 
Juniper and Cedar forests and a solid, resilient and generous population.  
In Zanzibar, Tanzania, The Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences 
(IFEES) in cooperation with CARE International, the World Wide Fund for Nature and the 
Alliance of Religions and Conservation (ARC), has been working since 2001 on establishing 
a hima on and surrounding Misali Island, a wooded island some 90 hectares in area that is 
surrounded by some of the finest coral reefs in the western Indian Ocean, and supports at 
least 250 species of fish, vervet monkeys, and the rare Pemba flying fox, as well as nesting 
sites of green and hawksbill turtles.
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New developments
The reefs around Misali, which provide livelihood support to over 11,000 people, were 
suffering the classic problems experienced by traditional communities worldwide. 
These included an expanding population, rising expectations, low employment 
opportunities, depleting resources and threats from industrial development, in this case 
tourism. Over-fishing by outside fleets in Misali caused drastic depletion of fish stocks, 
which led local fishermen to dynamite the coral reefs that serve as spawning grounds 
for the fish they depend on. Given a choice between alleviating hunger and long term 
conservation, people cannot be expected to choose other than the former option. 
Dynamiting had become the last desperate resort for some fishermen in the struggle to 
maintain the level of their ever-dwindling catches20 . 
After many failed attempts through conventional conservation methods to remedy these 
problems, CARE International invited IFEES to intervene, and Misali with its 
surrounding reefs was designated a hima. The project, which involved capacity building 
for the different strata of the community, is a success. This initiative is now part of the 
global Sacred Gifts for a Living Planet programme.
In Indonesia’s province of North Sumatra, Conservation International is working with 
IFEES and local communities on a hima initiative at Batang Gadis National Park, 
establishing a hima system. In many parts of Indonesia, and particularly in Aceh and 
West Sumatra, customary law (adat) is quite strong and positive, and derived from 
Islamic teachings, including institutions along the lines of himas and harim zones; while 
customary law is not yet recognized officially, efforts are currently underway to 
incorporate it into the official legislation pertaining to resource tenure. 
In the province of Aceh, the provincial legislative system is to be derived from the 
shari‘ah and WWF is working with IFEES and local authorities and fuqaha’ to flesh out 
shari‘ah-based environmental legislation. Among the elements envisaged is to 
designate the entire coastline as a marine harim zone. Conservation International and 
IFEES are working with Indonesia’s pesantren system of Islamic schools, of which there 
are some 20,000 with a student body of around two million, to incorporate Islamic 
teachings concerning natural resource management into the curricula21.  
20 -  Fazlun Khalid, “The Application of Islamic Environmental Ethics to Promote Marine Conservation in Zanzibar, a 
Case Study.”
21 -  A Colloquium on Islamic Fiqh on the Environment, organized by Indonesia’s Ministry of the Environment, 
Conservation International, Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES), Wisma Syahida 
State Islamic University, and several Indonesian non-governmental organizations, was held at Wisma Syahida State 
Islamic University in Jakarta, Indonesia, on 21 – 22 June, 2007. 12
As partner and member of several international conservation organizations like BirdLife 
International and IUCN, SPNL was able to quickly promote and re-open discussions around 
hima revival in regional meetings and forums. BirdLife has adopted the hima as a strategy to 
link IBAs to people and have articulated commitment to the hima on several occasions, one 
of which was during a BirdLife Middle East Partnership meeting held in Yemen in November 
2006.
IUCN adopted the hima as an approach to link the development and conservation paradigms 
in the region. After the July war, IUCN, established a post-war task force for Lebanon to 
assess the level of environmental degradation and its resulting impact on people’s 
livelihoods, and was one of the first organizations to recognize the resilience of himas in 
times of crises and disasters. After noting its members’ success, IUCN decided to launch its 
Conservation for Poverty Reduction Initiative in the Region, relying on the hima as an 
essential tool. The Regional Secretariat for West/Central Asia and North Africa (WESCANA) 
based in Amman, Jordan created a Poverty, Equity and Gender Program in the strategy of 
which the hima occupies a central role
Hima Workshop
As a result of all of these activities, an international meeting entitled “Conservation for 
Poverty Reduction, Traditional Approaches in West Asia: Hima Revival and Evolution 
through the 21st Century,” was organized in March, 2007 in Lebanon by a partnership 
gathering IUCN, BirdLife, the Lebanese Ministry of Environment, SPNL, SDC, the Royal 
Society for the Conservation of Nature and Hanns Seidel Foundation. 
The meeting was hosted in Kfarzabad to bring more economic gain to a hima community. 
This strategy proved effective as it also helped raise the profile of Kfarzabad and its 
conservation efforts, which gave this community a sense of pride. Some fifty participants, 
who came from Saudi Arabia, Yemen, Qatar, Egypt, Syria, Oman, Jordan, Bahrain, Lebanon 
and Europe, agreed on a road map towards a more equitable conservation for poverty 
reduction using traditional approaches in West Asia and North Africa. The road map 
included the following points:
The Hima from the Local to the Global Agenda
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1 –  Working towards a vision of the Hima
2 – Improving understanding of Hima and other approaches discussed in the workshop 
     such as Aflaj and other water management systems, agricultural terraces, “Awqaf,” 
     “Harim” zones of water bodies, “Hujrah” systems in Yemen, village tenure systems, 
     grazing systems of mobile pastoralists, etc.
3 – Strengthening the legal and policy framework
4 – Improving implementation of Hima revival projects
5 – Promoting the Hima concept in national, regional and global conservation policy 
      making
6 – Linking and creating networks between Hima initiatives worldwide
7 – Awareness raising, education and communication
8 – Raising resources to work on advancing the Hima concept
9 – Identifying next steps and dividing roles and responsibilities
The workshop and its results are a first step in the implementation of commitments of 
WESCANA members in Durban on the occasion of the IUCN World Parks Congress 
(2003) to look more deeply into traditional approaches that have a proven historical 
record in achieving conservation through livelihood security, equity and better 
participation of local communities. Moreover, the workshop is also a way to implement 
relevant provisions of the Convention on Biodiversity where signatory parties, including 
most countries of the region, have adopted the Durban recommendations. 
Through the workshop participants were able to express concerns and doubts about the 
threats as well as enthusiasm and support for the benefits related to the revival of 
traditional approaches to conservation. The road map described above includes all 
views along the spectrum. It takes into consideration traditional approaches as basis 
but molds them into a new equitable, sustainable and effective option that should be 
brought to the attention of the global conservation community. 
Some of the concerns expressed were related to revival of inequitable tribal practices 
that could result in ethnic and gender discrimination, conflicts and violent sanctions. 
However, it was also suggested that some of these fears and concerns could be 
attributed to our lack of knowledge of the mechanisms and interactions that have 
governed traditional management of land and natural resources, and the ways in which 
these systems have evolved in modern contexts. The workshop participants agreed on 
the need for legislation that will enable the conservation authorities – and the local 
communities – to preserve the existing himas that are viable, with provisions to ensure 
that this does not lead to inequities or tribal conflicts and with transparent processes for 
resolving conflicts of interest, disagreements, and disputes.
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Needs of the Hima: Research
Participants expressed the need to learn more about the hima and other traditional 
conservation approaches. The workshop’s discussions emphasized the fact that information 
and knowledge on the hima and other traditional approaches of the region was incomplete. 
The need to encourage and direct more student research and dissertations into the field was 
highlighted. A multi-disciplinary group involving academicians, social scientists and 
conservationists should work together to build a data bank for the hima whether through 
research or project implementation. 
The traditional hima is imperfectly understood as an instrument of conservation. It is still 
unclear to the conservation community today where himas existed outside of the Arabian 
Peninsula and its northern extensions, such as Jordan, Syria, and Lebanon. How widespread 
were they in the Ottoman lands? Were they in Iran? Central Asia? North Africa? And if so, at 
what periods in history? What forms did they take? What changes did they undergo, and in 
response to what factors? What led to the apparent establishment of himas in the 1800’s in 
the Sokoto Caliphate of what is now northern Nigeria, and what forms did they take? How 
successful were they? Do any of them still survive? Were there equivalent or similar 
institutions to the hima in these various regions? What are the precise reasons behind their 
relatively sudden decline? When exactly did this decline start in the different countries?
Some of the most important gaps in the available information about the hima are in the 
details of how himas were managed: how were decisions taken and disputes settled under 
the range of governance types that were applied, from himas established by the central 
government to those established by rural villages and nomads, what worked well, what 
didn’t, and why? How were changes in the management objectives and rules of use brought 
about? How were conflicts of interest resolved? Such information might be gleaned through 
interviews with local people old enough to have witnessed or participated in such 
management, as well as through court records and searches of literature.  
The participants agreed, however, that the fact that knowledge is still missing should not 
delay implementation of the hima concept or impede revival attempts underway; research 
and the implementation of pilot projects should go forward in parallel.
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The participants agreed that the objective of conservation professionals should not be 
to replicate historical himas but to reinvigorate an authentic culture-based 
conservation paradigm from the region that bridges traditional and contemporary 
approaches and responds to the cultural needs, contexts, and value systems of the Arab 
and Islamic countries. It should incorporate principles of consultation, equitable 
distribution and sustainable use of resources, and avert any tendencies toward tribal, 
ethnic, or gender discrimination and violent sanctions. Traditional approaches such as 
the hima will have to be adapted to new political, legal and socioeconomic realities in 
order to meet the changing needs of local communities and the requirements of modern 
states. 
One of the salient characteristics of the hima is its inherent flexibility. The hima has 
been adapted to the needs of local communities over more than a millennium, and it will 
have to continue adapting to new socio-economic realities to fulfill the changing needs 
of the local communities in the future. Homogenous tribes are transforming into 
heterogeneous communities. As the basis of social organization shifts from tribal to 
geographic units, the management of traditional himas needs to be shifted from tribal 
objectives, which inherently carry the potential for conflict, to geographical objectives, 
which tend more toward the common good22.
  
Historically, it has been common for outsiders to be allowed to use himas upon 
agreement with the tribal authorities, and this practice must be expanded. 
Provisions will still be needed to ensure that allocation of the rights to use natural 
resources – and accountability for maintaining them in good condition – are invested in 
identified individuals so as to avert the “tragedy of the commons,” but on a more 
equitable basis than tribal lineage 23. 
The IUCN Regional Conservation Forum
In the Regional Conservation Forum (RCF), which gathered IUCN members of 
West/Central Asia and North Africa in Iran in May 2007, attempts were made to answer 
some of the questions and to test the potential of revival of traditional equitable 
approaches during a technical session attended by some of the members. It was noted 
that there were hima-like systems across the region. In Sudan the word “mahmiyah” is 
used but the system followed is in fact the hima, in Iran it is the qorok, in Yemen the 
mahjar or hujrah, and agdal in Algeria. IUCN members of North Africa expressed special 
interest in the revival of the hima and other traditional conservation practices. 
 
22 -  Llewellyn, Othman A., “The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law.”
23 -  Llewellyn, Othman A., “The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law.”
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24 -  Lutfallah Gari, “A History of the Hima Conservation System,” Environment and History, 2006.
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Whereas conventional modern protected areas (mahmiyahs) have predominantly been 
exclusionary, focusing exclusively on nature, traditional himas have predominantly 
accommodated human use and are designed to conserve areas for sustainable use of 
resources by people and for the people. The over-riding aim of the hima was historically the 
people’s environmental and economic benefit 24. 
The members agreed that the hima was so much a way of life in the West Asia and North 
Africa Region that it is still present and entrenched in the details of everyday existence of 
people living in this region: expressions, national anthems, movies etc. The National Anthem 
of Tunisia portrays the country as a whole as a hima and says: “Protectors of the Hima, O 
Protectors of the Hima, hasten to join the glory of Time, the blood in our veins has called: let 
us die, let us die, that the homeland may live on.”
The elderly in Lebanon and Egypt use the expression as they prepare to stand up: “O 
Protector of the Hima,” referring to God, a way to solicit strength and energy from the Creator. 
Egyptian members participating in the Regional Conservation Forum said that hima is a 
word frequently mentioned in their movies, which are quite popular in the world.
Members participating in the Hima session also agreed that the political and 
socio-economic changes that have affected the different countries of the region and their 
traditional conservation practices are quite similar. Industrialization, nationalization of land, 
creation of nation-states, introduction of western models of protected areas and the illusion 
that development would make resources more abundant – all of these resulted the 
deterioration of the hima and the hima-like systems throughout the region and in parallel 
with the gradual loss of heritage and traditional knowledge. These factors impoverished 
nomads and other local communities and deprived them of the natural resources on which 
their livelihoods depended. Members agreed that reviving the hima may help reverse the 
disastrous consequences. They said that there was no choice but to plan conservation and 
development for the region with the involvement of the hima. They also agreed that pilot 
projects and capacity building activities related to the hima and hima-like systems should 
be implemented in parallel. Members suggested that all protected areas of the region be 
transformed into himas, following an approach that combines best practices from 
contemporary as well as traditional experiences.
The hima is of particular interest in light of emerging conservation trends, as nature 
conservation paradigms shift away from the establishment of “mighty parks” toward the 
emergence of community-based conservation, community conserved areas and 
co-managed areas. Principles of community-based conservation include empowerment of 
local communities, increasing public participation, equitable use and sharing of natural 
resources, preservation of indigenous knowledge and local customs, and recognition of 
indigenous customary rights25.  
The himas that remain should be used actively as instruments for conservation. Many are 
located in areas of high species diversity, and many support key biological habitats, such as 
juniper, olive, and Ziziphus woodlands. Their role as seedbanks to rehabilitate the 
surrounding rangelands is valuable and will become increasingly important as grazing and 
development pressures increase. They can play a role in halting and reversing 
desertification and sand dune encroachment. As they represent a range of areas that have 
been managed under a type of protection for long periods of time, they provide an indicator 
of range health and potential under particular environmental conditions, and should be 
utilized for ecological research26.
Application of Lessons from the Hima to Protected Areas in General
Even more important than the maintenance of existing himas is the need to reorient the 
management of protected areas in West and Central Asia and North Africa – especially 
those that are to be managed for the sustainable use of natural resources, or the zones 
within them that are so designated – to embody the principles articulated in the juristic 
discussions of the hima, and realized in their actual traditional management27.  
In particular, there is a need to demonstrate that protected areas are for the public good and 
to ensure that their benefits remain greater than their costs. This can only be done through 
close collaboration with the local people. The traditional management of himas was close 
to the people who used them. Now the authorities who manage the protected areas are 
remote, in their centralized offices in the capital cities. We need to develop arrangements 
that will enable local communities to participate meaningfully in management of protected 
areas. 
25 -  Othman Llewellyn and Dana Ajlani, “The Hima in Saudi Arabia.”
26 -  John Grainger and Othman Llewellyn, “Sustainable Use: Lessons from a Cultural Tradition in Saudi Arabia.”
27 -  Llewellyn, Othman A., “The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law.” 18
Significance
            of the Hima
The conservation authorities in the countries of the Arabic speaking and wider Islamic world 
might wish to consider using the word hima instead of terms like mahmiyah for their 
countries’ protected areas. 
•  This would signal a commitment to be responsive to the needs of local communities.
•  It would suggest familiar patterns of consultation to involve these communities in the 
   management of protected areas.
•  Although the term mahmiyah is derived from hima, it remains a foreign concept, to a 
   believing Muslim for example, the word hima could mean much more than mahmiyah 
   because for him or her the hima as a conservation instrument and as rooted in religion 
   carries a divine sanction or barakah (blessing); 
•  The hima concept introduces a normative element that is absent from the value-neutral 
   designation of the words “protected area.28” 
 
The revival and extension of the hima as the basis for protected area systems has 
far-reaching and exciting implications for the conservation of biological diversity and 
sustainable use of renewable natural resources, not only in the Middle East, but throughout 
the Islamic world29.  
 
The hima is not a panacea; himas have faced the same kinds of conflicts that other protected 
areas have faced, and will continue to face them. But the hima concept does introduce a 
normative element that is absent from the value-neutral designation of the words “protected 
area.” The hima should be understood not only in terms of the tribal links and customary 
practices that have characterized traditional himas, but also in terms of the broad ethical 
principles. It is not a separate category of protected area; indeed, the full spectrum of IUCN 
protected area categories is applicable to the hima, provided that the protected area in 
question meet the four normative criteria mentioned above:30   
To be a hima, a protected area should:
•  be constituted by a legitimate governing authority;
•  be established in the Way of God, for purposes pertaining to public welfare;
•  not cause undue hardship to the local people – it should not deprive them of resources that 
   are indispensable to their subsistence;
•  realize greater actual benefits to society than detriments.
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28 -  Othman Llewellyn and Dana Ajlani, “The Hima in Saudi Arabia.” 
29 -  Llewellyn, Othman A., “The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law.”
30 -  Othman Llewellyn and Dana Ajlani, “The Hima in Saudi Arabia.”
Points to keep
                    in mind
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AL HIMA 
U n  M o d e  d e  V i e
Signification de la hima
La hima@est un système traditionnel de gestion des ressources en vigueur depuis plus de 1400 ans dans la péninsule Arabique. Sous une forme différente, ce système a précédé l'introduction de l'Islam dans la région. Dans tous les cas, la hima est l’institution autochtone ou traditionnelle de conservation des ressources naturelles la plus répan`due et la plus ancienne au Moyen-Orient et peut-être dans le monde.
Hima est un mot arabe qui signifie littéralement ‘lieu protégé’. A l’époque pré-islamique, les individus ou les groupes qui possédaient ce lieu en interdisaient l’accès à d’autres. Plus tard, le sens du concept a évolué pour signifier un pâturage réservé ou un terrain non cultivé de manière saisonnière pour en permettre la régénération. 
En droit islamique, la hima désigne une zone naturelle réservée de manière permanente ou saisonnière pour servir au bien public et qui ne peut faire l’objet de propriété privée. Ce système dit hima a permis, durant plus de 1400 ans, l’utilisation durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité dans la péninsule Arabique et les régions adjacentes. Les himas ont permis l’utilisation durable des ressources naturelles renouvelables par et pour les populations vivant à leur proximité. Ainsi, la hima constitue l’une des institutions les plus efficaces permettant d’allier conservation des ressources naturelles et bien-être des communautés humaines. 
Histoire de la hima
On ne sait pas avec certitude si à l’époque pré-islamique la hima était utilisée comme moyen de conservation de la nature. On sait en revanche que les dirigeants, individus ou groupes, qui possédaient une zone de hima en déclaraient l’accès interdit. Ash-Shafi’i, un des théologiens Islamiques les plus proéminents, rapporte que, à l’époque, lorsqu’une tribu nomade arrivait dans une nouvelle région, le chef de tribu avait la coutume de monter sur une éminence et de faire aboyer son chien. La hima exclusive du chef était alors déclarée sur toute la zone dans laquelle l’aboiement s’ententait.  




Le Prophète Muhammad a transformé le concept en établissant les règles par lesquelles la hima est devenue l’instrument principal de conservation de la nature en droit islamique. En déclarant que « Il ne saurait exister de hima que pour Dieu et son messager » il a abolit la pratique pré-islamique d’établir des réserves privées à l’usage exclusif d’individus puissants. Ainsi, il a déclaré que la hima ne pouvait être établie que pour le bien public. Le Prophète institua la région de an-Naqi’ au sud de Médine en hima pour la cavalerie. Il déclara également hima la zone entourant les lieux saints (haram) de Médine en créant une forme de zonage : la chasse était interdite dans un périmètre de 6 km tandis qu’il était interdit de détruire les arbres et les arbustes dans un périmètre de 18 km. C’est ainsi que la hima est devenue un symbole d’équité sociale, de réparation des torts et de justice et un moyen de conservation de la nature.
Les premiers califes ont introduit de nouvelles himas pour la cavalerie, pour les chameaux objets de dons charitables et pour les troupeaux des pauvres. Leur souci pour les gens dans le besoin est exprimé de manière éloquente par les instructions de ‘Omar Ibn al-Khattab (un des premiers califes) aux gestionnaires de la hima de ar-Rabadah : « Fais attention, O Hunayy ! Abaisse ton aîle sur les gens. Crains la prière de l’opprimée car elle sera entendue. Laisse entrer ceux qui dépendent de leurs chameaux et de leurs moutons, et interdit l’accès aux troupeaux de Ibn ‘Awf et Ibn Affan (compagnons du Prophète) qui, même si leurs troupeaux périssent, pourront dépendre de leurs palmiers et de leurs champs alors que celui dans la besoin, si ses troupeaux périssent se tournera vers moi en pleurant ‘O Commandeur des Croyants... !’. Il est plus aisé pour moi de leur procurer des pâturages que de dépenser à leur profit de l’or ou de l’argent. Car en vérité ceci est leur terre pour laquelle ils se sont battus au temps de l’ignorance et sur laquelle ils ont embrassé l’islam. »  
Selon le droit islamique, pour être valide la hima doit remplir quatre conditions qui 
émanent du Prophète et des premiers califes.
•   Elle doit être constituée par l’autorité légitime en place.
•   Elle doit être établie selon les directives divines en vue de favoriser le bien-être 
    commun.
•  La zone déclarée hima ne doit pas être trop vaste pour éviter de causer des 
    difficultés aux populations locales, pas plus qu’elle ne doit les priver de ressources 
    indispensables..
•  Elle doit assurer à la société des bénéfices réels plus grands que les préjudices 
    qu’elle cause. 
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Ces principes sont en accord avec la philosophie actuelle qui inclue les principes 
d’équité dans la gestion et la plannification des aires protégées. 
Les himas ont continué à exister tout au long du Moyen Age à la fois autour des villes 
et dans les zones rurales peuplées par les nomades. Elles ont eu des dimensions 
variables allant de quelques hectares à des centaines de kilomètres carrés. Le 
gouvernement central a délégué son contrôle sur les himas aux tribus qui en sont 
devenues les gardiennes. Des siècles durant, les habitants locaux des zones rurales 
et nomades ont établi avec succès une planification environnementale et des 
stratégies de gestion qui ont assuré un équilibre entre le développement des zones 
habitées et l’utilisation des ressources naturelles conformément au droit islamiques 
et au système de gouvernement autonomes des tribus.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, les tribus et les communautés locales ont continué à 
contrôler les himas et à prendre soin des pâturages. Tel fut le cas dans les provinces 
arabes de l’empire ottoman qui inclurent, selon les périodes, tout ou partie des Etats 
modernes de Jordanie, de Syrie, du Yémen et d’Arabie Saoudite. Ceci a servi à la fois 
des objectifs spirituels et culturels en vue de pratiquer une gestion environnementale 
saine des ressources assurant la subsistance des communautés humaines.
Les himas traditionnelles en Arabie Saoudite
La péninsule Arabique est le berceau régional de la hima et la région où les himas ont 
historiquement été les plus répandues. Alors que certaines himas étaient établies et 
gérées directement par le gouvernement central pour leur cavalerie ou à d’autres fins, la 
plupart étaient établies et gérées par les communautés locales et reconnues par le 
governement central. En général,
elles avaient pour fonction de servir de zones de pâturages réservées à l’usage restreint 
d’une communauté villageoise, d’un clan ou d’une tribu afin de permettre la régénération du 
couvert végétal. Dans bien des cas, elles permirent aux agriculteurs sédentraires de 
préserver leurs pâturages contre une expoitation excessive par les nomades.  
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Dans les années 1960, on estimait le nombre des himas à environ 3000. Dans la région de 
montagne du sud-ouest du pays, presque chaque village possédait sa zone de hima. On trouvait 
aussi des himas dans les régions du centre et du nord, variant de 10 à 1000 hectares. Les hima 
traditionnelles couvraient une grande partie du territoire, ainsi placé sous un régime de 
conservation et de gestion durable. Dans l’ensemble, les himas traditionnelles ont été les zones 
de pâturage les mieux gérées de la péninsule Arabique. 
La gestion coutumière des himas traditionnelles a fait la preuve qu’elle était éminément 
adaptable aux spécificités géographiques et aux besoins des populations locales. Les 
chercheurs travaillant en Arabie Saoudite qui ont étudié la hima ont identifié plusieurs types de 
himas  traditionnelles: 
1 )     Des zones où le pâturage est interdit, mais où l’herbe peut être coupée à la main dans des 
        lieux et à des moments précis pendant les années de sécheresse. Le fourrage coupé est 
        évacué de la zone de hima pour nourrir le bétail. Le conseil de la tribu décide en général 
        du nombre de personnes de chaque famille autorisées à couper l’herbe. Les déplacements 
        doivent se faire le long de sentiers préétablis afin d’empêcher l’érosion des sols.
 
2 )     Les zones boisées protégées à l’intérieur desquelles la coupe des arbres (le Juniperus 
         procera, l’Acacias spp., l’Haloxlon persicum) ou de leurs branches est interdite ou régulée. 
         La coupe est autorisé en cas d’urgence ou de besoins sérieux.
 3 )   Des zones où le pâturage est régulé :
          a)    Soit le pâturage et la coupe sont autorisés sur une base saisonnière après la floraison 
             et la fructification. Ceci permet la régénération naturelle pour les saisons suivantes.
         b)  Soit le pâturage est autorisé toute l’année pour un certain nombre d’animaux de 
              certaines espèces comme par exemple pour les espèces laitières. 
         c)  Soit le pâturage est autorisé pendant une période spécifique durant des périodes de 
              sécheresse et pour un nombre restreint d’animaux. 
4 )   Des zones réservées à l’apiculture a l'intérieur  
       desquelles le pâturage est autorisé sur une base  
       saisonnière ou interdit complètement (les réserves  
       saisonnières sont en général fermées pendant une  
       période de 5 mois de l'année y compris au printemps, le 
       pâturage étant autorisé  uniquement après la floraison). 
 
5)    Des zones réservées pour la protection de l’ibex
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5Une hima peut être établie pour toute raison favorable 
au bien public, et peut être gérée pour la conservation 
de la biodiversité ou pour l’usage durable des 
ressources naturelles. En pratique, les himas 
traditionnelles en Arabie ont atteint ces deux objectifs. 
Contrairement aux himas gouvernementales, les 
himas traditionnelles ont été gérées selon des 
arrangements coutumiers par et au profit d’un village, 
d’un clan ou d’une tribu. Les communautés locales ont 
géré l’utilisation des terres par le consensus et non 
selon une législation imposée ou un contrôle 
institutionnel. Elles possédaient un système de 
gouvernement hiérarchique bien établi dirigé par un 
cheikh ou chef tribal, garantissant une représentation 
des groupes familiaux à travers des commissions, des 
comités et un conseil. Cette organisation permettait 
une gestion environnementale appropriée, chaque 
groupe étant responsable d’une zone ou d’une activité 
différente : le paysage, la collecte des eaux de pluie, 
les pâturages, etc.
En Arabie Saoudite, le degré de conformité du mode coutumier de gestion des himas avec les 
provisions du droit islamique a fait l’objet de questionnements. En général, les himas étaient 
constituées par l’autorité légitime en place et pour le bien public mais leur gestion a pû 
parfois être dominée par les loyautés tribales. Les himas ont été la cause de conflits tribaux 
résultant de la concurrence pour les ressources et le pouvoir. Dans les cas ou elles étaient 
gérées par et pour une certaine tribu ou village, les himas ont été accusée de ne pas servir le 
bien public. 
En outre, les himas ont toujours reflété la structure de la société. A l'époque du Prophète et 
des premiers califes, l’administration centrale était puissante. Plus tard, ce furent en général 
les unités tribales qui exercèrent de facto le gouvernement dans les zones rurales, une 
situation qui a perduré jusqu'au XXe siècle. Suivant l'exemple du Prophète Muhammad, les 
dirigeants ont délégués aux chefs de tribus leur autorité pour établir et gérer les himas. 
Dans les circonstances de l’époque, c’était la façon la plus efficace de garantir le bien 
commun sur le plan local. Il serait donc faux d’exagérer le rôle des himas dans les conflits 
tribaux : Alors que les vastes territoires tribaux étaient défendus contre les invasions des 
tribus étrangères, les espaces restreints des himas étaient défendus contre des menaces 
provenant de l'intérieur même de la tribu.
Le système de sanctions appliqué aux violateurs des himas était efficace. Les violations des 
himas étaient traditionnellement punies par la confiscation ou l’abattage d’un ou de plusieurs 
animaux ayant violé l’interdiction de pâturage, ou bien encore par la confiscation des 
équipements équestres ou même des vêtements des personnes ayant violé l'interdiction. En 
des temps plus récents, les sanctions ont pris la forme d’amendes et, dans le cas d’offenses 
répétées, d’emprisonnement
Caractéristiques de la hima
• La tradition de la hima constitue un antécédent culturel important de protection et gestion 
  de ressources publiques sur lesquelles les individus jouissent de droits d'usage, y compris 
  de droits de pâturage. Ceci est particulièrement significatif dans les pays ou la majorité des 
  terres sont consacrées au pâturage communal et où a propriété privée est peu développée. 
• La hima est une forme traditionnelle de reconnaissance de la nécessité d’assurer l’accès à 
  des ressources périssables et témoigne que cette nécessité est reconnue localement depuis 
  des siècles.
• En assurant des bénéfices concrets aux communautés et des gains provenant directement 
  des effort de conservation de la nature, la hima incite les communautés locales a maintenir 
  et protéger leurs ressources naturelles.  
• Le système de hima distribue les ressources équitablement entre les membres d’une 
  communauté locale.
• Avec le temps, la hima a fait la preuves de sa viabilité économique en génèrant des 
  bénéfices financiers et sociaux.
• Ce système rencontre toujours un écho favorable parmi les populations, il est accepté 
  socialement et il est activement désiré par les gens qui se donnent la peine de le mettre en 
  oeuvre.
• La grande majorité des himas  traditionnelles ont  été gérées localement par le consensus 
  ce qui a permis aux membres d'une communauté humaine d'avoir une influence sur la 
  gestion des ressources.
• Les processus coutumiers de gestion des himas ont démontré leur pragmatisme et leur 
  souplesse. 
• Peu d'autres systèmes de conservation, telles les aires protégées, ont une histoire aussi 
  ancienne que celle les himas traditionnelles. 6
• Les himas sont toujours considerées comme sources importantes de fourrage, elles 
  continuent a jouer ainsi un rôle considerable dans les périodes de sécheresse et lors des 
  mauvaises saisons.
• Elles peuvent servir de sites de recherche écologique et socio-économique, et elles sont 
  des trésors nationaux d’où l’on peut retirer des connaissances précieuses.  
La hima aujourd’hui                          
Les changements politiques et socio-économiques du XXe siècle ont conduit au déclin du 
système de la hima dans la région. La chute de l’empire ottoman a eu pour résultat un 
contrôle plus fort exercé par les nouveaux Etats issus de ses décombres. Les terres des 
tribus ont été nationalisées et la demande plus élevée de produits agricoles, notamment de 
viande, ont conduit au surpâturage. Les systèmes durables d’utilisation de la terre ont 
décliné de même que la diversité des habitats. 
La situation de la hima en Arabie Saoudite 
En Arabie Saoudite, ou le système était le plus répandu, le nombre des himas est tombé de 
3 000 (lors de la dernière estimation menée en 1965) à quelques dizaines à l’heure actuelle, 
parmi lesquelles seulement un petit nombre est toujours géré  activement par les 
communautés locales. Les changements socio-économiques se sont éccélérés durant les 
derniers décennies. L'Etat a remplacé les tribus comme propriétaire et gestionnaire des 
terres et les populations humaines ont augmenté, accentuant la demande en terres pour le 
développement de logements et d'activités agricoles. Les objectifs qui avaient jusqu’ici 
guidé l’établissement des himas et leurs produits ne suffisent donc plus aux besoins des 
communautés locales.  La mécanisation de l'agriculture, par exemple, a diminué la 
demande en animaux de trait. Par conséquent, les himas qui avaient été établies pour les 
chevaux et les bovins sont actuellement souvent utilisées pour le pâturage des moutons et 
des chèvres.
Alors que l’importance des himas est largement et officiellement reconnue en Arabie 
Saoudite, celles-ci ne bénéficient pourtant d’aucun soutien de la part du gouvernement. Un 
décret royal a aboli les himas en 1953. Plus tard une clarification a été apportée au décret, 
précisant que l’abolision ne concernait que les himas du gouvernement et non les himas 
traditionnelles. Cependant, un décret promulgué  en 1954 a nationalisé les terres rurales du 
royaume qui sont depuis sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. 
En pratique, le gouvernement n'intervient pas dans la gestion des himas  tant que les conflits 
éventuels sont résolus à l’amiable. Dans les cas ou les conflits se prolongent, la réaction 
habituelle du gouvernement a été d'abolir la hima concernée. En outre, les sanctions 
traditionnelles qui s’avéraient auterfois efficaces pour protéger les himas n’ont plus 
aujourd’hui de valeur légale. Dans ces conditions, la continuité d'une hima dépend 
essentiellement du pouvoir moral des cheikhs qui la dirigent et de la conscience sociale des 
communautés locales.  
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La Hima aujourd’hui 
Si l'explosion démographique a fait augmenter les pressions sur les himas, elle les a 
également rendues encore plus nécessaires. Les quelques himas fonctionnant toujours 
et activement gérées sont considérées comme étant une importante source de fourrage 
et sont particulièrement utiles dans les périodes de sécheresse. Quelques unes sont 
conservées comme assurance contre les mauvaises saisons et des zones sont ainsi 
protégées par rotation sous la supervision des cheikhs des villages.  
Les himas qui connaissent le plus grand succès sont celles destinées à la production de 
miel de fleurs sauvages de qualité,  qui est vendu un prix assez élevé sur le marché et 
s’avère d’une valeur relative plus élevée que le bétail. 
Tentatives de remise en vigueur
De plus en plus, les professionnels de la protection environnementale moderne voient 
dans les himas le lien parfait entre la conservation des ressources renouvelables et le 
développement durable. Nombre de ces professionnels, qui appliquent des méthodes 
d’inspiration occidentale, ont constaté les travers des systèmes modernes de protection 
environnementale tels les parcs naturels, les réserves et les aires protégées au 
Moyen-Orient et ailleurs. Ces travers vont du déplacement forcé des populations 
autochtones à l’appauvrissement des communautés locales résultant de l’interdiction qui 
leur est faite d’accéder aux ressources naturelles. Certains de ces professionnels, qui 
travaillent dans le monde arabe et conseillent les gouvernements sur la gestion des 
ressources naturelles, ont découvert le système de hima et ses avantages. Depuis, ils 
défendent la remise en vigueur de cette ancienne institution et recommandent même de 
s’en inspirer pour développer des nouvelles pratiques pour les aires protégées 
existantes.
Après la redécouverte des avantages de la hima, des professionnels ont commencé à 
explorer les moyens de sa remise en vigueur. Entre 1961 et 1965, Omar Draz, un Syrien 
conseiller de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a 
travaillé en Arabie Saoudite où il a été impressionné par le système de hima. Conscient 
du potentiel de la hima, il a promu activement la 
restauration du contrôle tribal sur les pâturages 
en Arabie Saoudite puis en Syrie a son retour. A 
la suite de quoi, en 1967, une nouvelle 
réglementation a été développée qui visait à 
donner à des coopératives la capacité d’étendre 
les zones de pâturage. Ces coopératives étaient 
organisées sur une base géographique et non 
tribale. Les limites des coopératives hima furent 
fixées par décret ministériel. Toutefois, cette 
initiative, qui a duré jusqu’en 1974 environ, a 
échoué en raison de changements politiques qui 
ont réorienté le programme vers la distribution 
d’eau et d’autres objectifs. 
Dans le plan remanié du système des aires 
protégées d’Arabie Saoudite, six à sept himas 
traditionnelles ont été proposées en vue d’être 
reconnues comme régions conservées par la 
communauté locale. Parmi elles se trouvent la 
hima Bani Sar et la hima Thumalah, qui ont été 























La hima Al-Fawqa est une petite hima de 1.5 km2 située à l’est de Baljurahi dans la région 
de l’Asir. Contrairement aux terres qui l’entourent, cette hima est caractérisée par une 
couverture végétale dense (de 47.2%) et une biomasse de récolte de 353.7g/m2. Dans les 
périodes de sécheresse, les femmes ont l’habitude de couper l’herbe destinée au fourrage à 
la main dans des endroits pré-établis et par rotation. 
La hima Al-Zahirah, située à l’est de Baljurashi dans la région de Al-Bahah, s’étend sur une 
surface de 7 km2 et couvre un bassin versant important en amont du Wadi Ranyah. Cette 
hima est caractérisée par une prairie, arborée dans ses parties inférieures. Dans les années 
1980, tous les jeudis pendant trois ans, 600 habitants de la Hima se sont portés volontaires 
pour construire un muret de pierres marquant les limites de la zone, consentant ainsi un 
investissement significatif et un effort énorme en faveur de cette initiative de protection de 
la nature. La hima est surveillée par des bénévoles. Cependant, le mauvais état du sentier 
qui permet d’y accéder en assure la protection tout autant qu’il en rend la surveillance 
difficile. 
La hima Al-Humayd, située dans la même région que la précédente, s’étend sur 5.3 Km2. 
Elle est caractérisée par des collines couvertes de végétation et des vallées boisées 
utilisées pour le pâturage des ânes et des chameaux tandis que chèvres et moutons y sont 
interdits. Le muret de pierre qui l’entoure a été construit en 1980 mais la hima est plus 
ancienne. Elle conviendrait bien pour les loisirs de nature et l’écotourisme. 
La hima Quraysh, située à l’ouest de At-Taif dans la région de La Mecque, s’étend sur 15 
km2. Elle est couverte de végétation dense et d’arbustes : acacias, oliviers sauvages et 
genévriers dispersés. La hima est gérée par quatre cheikhs locaux. Aucun animal 
domestique n’est autorisé à y pâturer à l’exception du bétail utilisé pour labourer les 
champs de petites surfaces. Cette hima est aussi utilisée dans une moindre mesure pour la 
production de miel et les loisirs de nature. Elle remplis les critères de Zone Importante pour 
les Oiseaux (ZIO).
 
Le Jabal Ral est une montagne de granit située au sud-est de Al-Wajh dans la région de 
Tabuk et qui s’étend sur 69 km2. La tribu des Bili gère cette réserve d’Ibex depuis plus de 
200 ans en interdisant d’y faire paître le bétail. Plus récemment, une barrière a été érigée à 
l’entrée de la vallée qui donne accès à la montagne. Par conséquent, la végétation s’avère 
en excellent état contrairement à celle des plaines environnantes. Le Jebel Ras constitue 
ainsi une zone écologique stratégique et une banque de graines susceptibles 
d’ensemencer les terres de pâturage environnantes. Cette montagne peut-être qualifiée de 
hima, même si il n’est pas sûr que la communauté locale la conçoive comme telle.          
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Le plan remanié du système des aires 
protégées d’Arabie Saoudite propose 
de reconnaître la hima al-Ghada 
comme aire protégée cogérée par la 
communauté et les autorités locales. 
Cette hima a jusqu’ici été gérée 
collectivement par les habitants de 
l’agglomération de Unayzah pour 
protéger l’haloxylon persicum une 
plante qui pousse au sommet des 
dunes de sable de la région et les 
stabilise. Les autorités locales de 
Unayzah gèrent actuellement la 
région en coopération avec les 
habitants et il est proposé de formaliser cet arrangement en le déclarant co-gestion.
Le Jabal Aja, qui a été récemment classé réserve de biosphère, a été proposé comme 
projet-pilote d’aire protégée incorporant le concept de hima et reconnu par le programme 
‘Sacred Gifts for a Living Planet’. Ce programme est dirigé par deux organisations, le Fond 
mondial pour la nature (WWF) et Alliance of Religions et Conservation (ARC). Le Jabal Aja 
s’étend sur une superficie de 2 200 Km2 et constitue le plus vaste massif montagneux à 
l’intérieur de la péninsule Arabique. Remontant au Pléistocène, des zones humides d’eau 
fraîche et des espèces végétales et animales qui ont disparu de la plus grande partie d’Arabie 
demeurent à l’état résiduel, constituant ainsi une banque de gènes naturelle.
Avec plus de 500 espèces de plantes et de vertébrés, le Jebel Aja contient la plus haute 
concentration de biodiversité à l’intérieur de la péninsule Arabique. Classé comme Zone 
importante pour les plantes et Zone importante pour les oiseaux (ZIO) et jouissant d’un 
paysage spectaculaire, c’est un lieu favorable à l’éducation environnementale, les loisirs de 
nature et l’éco-tourisme.  
L’organisation d’une table-ronde est envisagée en vue de consulter les propriétaires des 
champs de palmiers et du bétail qui pâture dans la région, les représentants de la 
communauté locale, ainsi que les bailleurs de fonds principaux des secteurs privés et publics 
et ce afin d’élaborer un plan de gestion de la hima. 
Nouvelles initiatives
A ce jour, les tentatives de remise en vigueur himas les plus réussies au Moyen-Orient sont 
enregistrées au Liban. Invitée à apporter son soutien à la municipalité de Ebel es-Saqi, au 
Liban Sud, en vue de créer un projet écologique sur une terre communale qui se trouve sur 
une voie de passage importante pour les oiseaux migrateurs, la Société pour la Protection de 
la Nature au Liban (SPNL) a découvert de vieilles cartes sur lesquelles figurait le terme ‘hima’. 
Avec cette découverte, une opération de recherches a débuté pour accompagner le travail sur 
le terrain consistant essentiellement à établir des Zones Importantes pour les Oiseaux (ZIO), 
à identifier les sites principaux de biodiversité et à créer des emplois pour les communautés 
locales.
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En 2004, la SPNL a rétabli la hima de Ebel es-Saqi en travaillant en étroite collaboration 
avec la communauté villageoise suivant un nouveau modèle qui modernise le concept 
traditionnel de la hima. Alors que la hima traditionnelle de Ebel es-Saqi était utilisée pour 
les pâturages, la collecte des pignons et l’apiculture, la SPNL a rétabli la hima du village 
essentiellement pour l’écotourisme, en particuliers l’observation des oiseaux et la 
randonnée pédestre. Ces activités économiques, combinées à la protection traditionnelle 
des pâturages et à l’apiculture, ont remplacé la chasse qui était largement pratiquée par les 
habitants, femmes et hommes, du village d’Ebel es-Saqi. Dès la restauration de la hima, la 
municipalité a interdit la chasse. Ainsi, cette nouvelle hima se conforme aux trois exigences 
- économique, sociale et environnementale - du développement durable.
L’expérience de remise en vigueur de la hima menée par la SPNL témoigne que les gens 
sont davantage prêts à accepter les initiatives de protection de l’environnement lorsqu’elles 
sont ancrées dans leur histoire et que les concepts sont issus de leur langue vernaculaire. 
La SPNL, qui a été l’une des premières institutions à créer des aires protégées au Liban, a 
constaté que, alors que les gens, surtout les populations locales, s’opposent et sont parfois 
ouvertement hostiles à la création de réserves naturelles, ils adoptent une attitude 
favorable au regard de la hima. Après avoir entendu parler de Ebel es-Saqi, des 
municipalités et d’autres autorités locales ont commencé à contacter la SPNL en vue 
d’établir des himas. En 2005, la Municipalité de Kfarzabad a contacté la SPNL et a établi une 
hima ainsi qu’une Zone importante pour les oiseaux sur un marécage. Cette municipalité, à 
l’instar de ses prédécesseurs, y a immédiatement interdit la chasse. Auparavant, ces terres 
humides et les ressources en eau de Kfarzabad étaient utilisées principalement à des fins 
agricoles, pour la récolte des plantes comestibles et pour la pêche.
Le mot « hima » résonne mieux aux oreilles des habitants de cette région que le mot 
mahmieh dans son sens moderne d’aire protégée. Ceci est peut-être dû au fait que le mot 
hima est profondément enraciné dans la mémoire collective locale et qu’il est associé à un 
mode de vie sans lequel la survie dans la région s’étendant de l’Asie occidentale à l’Afrique 
du Nord n’aurait pas été possible. C’est pourquoi les gens sont conscients que la hima met 
l’accent sur le bien-être humain plutôt qu’exclusivement sur la protection de la faune et de 
la flore. 
La guerre de juillet 2006 au Liban a démontré la résistance des himas face aux crises et aux 
désastres par rapport aux autres systèmes de protection environnementale. Comme les 
himas tirent leur force des gens qui vivent dans leur entourage direct, les himas ont résisté 
au cours de la dernière agression contre le Liban alors que la dégradation 
environnementale a été la norme dans les zones où il y a eu des pertes de vies humaines. 
La Hima aujourd’hui
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Pendant la guerre, la SPNL, en partenariat avec l’Union 
internationale pour la protection de la nature (UICN) et 
BirdLife International, a lancé  une ‘Campagne de 
l’espoir’ (Hope Campaign), initiative humanitaire qui a 
permis de fournir de l’aide humanitaire aux populations 
touchées et déplacées par la guerre et qui se sont 
réfugiées temporairement à Kfarzabad. Cette initiative 
a permis d’atténuer la pression sur les ressources 
naturelles qui commençaient à souffrir de 
l’augmentation de la pression exercée par les 
habitants autochtones et les populations déplacées.
Le fait que l’aide humanitaire ait été distribuée par des organisations de protection de 
l’environnement à des populations en détresse vivant autour des himas a renforcé 
l’engagement de ces dernières vis-à-vis de la protection de l’environnement et leur confiance 
dans les ONG. Ce fut l’un des rares moments où les professionnels de la protection 
environnementale ont fait montre de compassion pour les gens autant que d’intérêt pour la 
cause des animaux et les plantes. En fait, la guerre de juillet 2006 au Liban a démontré que 
lorsque les organisations de protection de l’environnement portent une attention suffisante aux 
populations et à leurs moyens d’existence ces populations deviennent elles-mêmes des 
gardiennes efficaces des ressources naturelles. C’est ainsi que la véritable protection durable 
de l’environnement peut être réalisée.
Conséquence des efforts consentis et de l’attention portée durant la guerre par la SPNL et ses 
partenaires internationaux – l’UICN et BirdLife International- des municipalités dévastées par la 
guerre ont continué à pousser à la création des himas sur leurs sites écologiques. En 
décembre 2006, la municipalité de Qolaylé, un village situé au sud de Tyr (Sour) dont plus de 
300 habitations avaient été détruites, a classé comme première hima maritime une zone 
côtière. C’est un pas important sachant que plus de 40 000 personnes travaillant dans le 
secteur de la pêche ont été fortement affectées par une marée noire durant la guerre. Cette 
partie du Liban est connue pour être visitée par des tortues marines en danger de disparition : 
la tortue verte et la tortue loggerhead. Ce projet, financé par l’Agence suisse 
pour le développement et la coopération (SDC), prévoit de créer des emplois et d’améliorer les 
opportunités économiques des pêcheurs de la région.
Dans l’archipel de Zanzibar, en Tanzanie, la Fondation islamique pour l’écologie et les sciences 
environnementales (IFEES) travaille depuis 2001 en coopération avec CARE International, le 
WWF et Alliance of Religions and Conservation (ARC) pour créer une hima sur l’île de Misali. Il 
s’agit d’une zone forestière de 90 hectares entourée de récifs coralliens qui sont parmi les plus 
beaux de l’Océan Indien et qui servent d’habitat à 250 espèces de poissons, dont le singe 
vervet et le rare loup volant Pemba, ainsi que de sites de ponte à deux espèces de tortues 
marines (la tortue verte et la tortue hawksbill) en voie de disparition. 
Misali dont les ressources font vivre plus de 11 000 personnes, souffrait des mêmes problèmes 
que la plupart des communautés traditionnelles à travers le monde : croissance 
démographique, attentes économiques plus importantes, faibles opportunités professionnelles, 
épuisement des ressources, menaces de développement industriel, dans ce cas le tourisme. La 
surpêche par les flottes étrangères à Misali a causé un épuisement dramatique des stocks de 
poissons, ce qui a conduit les pêcheurs à dynamiter ces mêmes récifs coralliens qui 
constituent des frayères pour les poissons dont les pêcheurs dépendent. Forcés de choisir 
entre la diminution de la faim et des objectifs à long terme de protection environnementale, les 
gens n’hésitent guère. Dans leur effort pour maintenir le niveau de leurs prises qui sont en 
constante diminution, la dynamite a été le dernier recours pour des pêcheurs désespérés.
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Après avoir essayé sans succès d’appliquer des méthodes conventionnelles de protection de 
l’environnement, CARE International a invité l’IFEES à intervenir. C’est ainsi que Misali a été 
classée comme hima. Ce projet, comportant un volet d’amélioration des capacités de gestion 
des différents groupes sociaux, est un succès. Cette initiative fait maintenant partie du Sacred 
Gifts Programme.
En Indonésie, le Parc National de Batang Gadis au nord de Sumatra est en train d’être 
constitué en hima en coopération avec l’organisation Conservation International, l’IFEES et la 
communauté locale. Dans plusieurs régions d’Indonésie, en particulier à Aceh et dans la 
partie orientale de Sumatra, le droit coutumier (l’adat) possède encore assez d’efficacité et se 
montre progressiste sur les questions environnementales. Inspiré par les principes 
islamiques, l’adat prévoit des institutions environnementales telles la hima et le harim (type de 
protection environnementale employé  surtout sur les sites maritimes). Bien que le droit 
coutumier ne soit pas reconnu par l’Etat, des efforts sont actuellement faits en vue 
d’incorporer ces institutions traditionnelles dans la législation officielle sur la gestion des 
ressources naturelles. 
Dans la province d’Aceh, le système juridique traditionnel est inspiré du droit islamique. Le 
WWF travaille actuellement en coopération avec l’IFEES, les hommes de religion et les 
autorités locales pour y développer une législation environnementale basée sur le droit 
islamique. Il est, entre autres, envisagé de classer comme harim l’ensemble de la zone 
côtière. Actuellement, Conservation International et l’IFEES collaborent aussi en Indonésie 
avec 20 000 écoles musulmanes (qui accueillent deux million d’élèves) afin d’incorporer dans 
le cursus scolaire l’étude de la gestion des ressources naturelles
La hima à l’ordre du jour : du local au mondial
En sa qualité de partenaire et de membre de plusieurs organisations internationales de 
protection de l’environnement telles BirdLife International et l’UICN, la SPNL a été capable de 
promouvoir rapidement dans des réunions et des forums régionaux la discussion autour de la 
remise en vigueur des himas. BirdLife a adopté la hima comme stratégie pour relier les ZIO 
aux populations, et elle a pris en plusieurs occasions un engagement au sujet de la hima dont 
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Questions 
fréquentes sur la Hima
l’une au cours d’une réunion des partenaires BirdLife Moyen-Orient (Yémen, novembre 
2006).
L’UICN a adopté la hima comme approche pour faire le lien entre les modèles de 
développement et de protection environnementale dans la région du Moyen-Orient. 
Après le conflit de l’été 2006, l’UICN, a crée un groupe de travail (task force) pour le Liban 
visant à évaluer le niveau de dégradation environnementale et ses effets sur les moyens 
d’existence des populations. L’UICN a été aussi l’une des premières organisations à 
reconnaître la capacité de résistance des himas en temps de crises et de désastres. 
Après avoir noté les succès enregistrés par ses membres, l’UICN a décidé de lancer dans 
la région son projet ‘Conservation pour la réduction de la pauvreté’ en s’appuyant sur la 
hima comme instrument. Le secrétariat régional pour l’Asie occidentale et centrale et 
pour l’Afrique du Nord (WESCANA), basé à Amman, a créé le programme ‘Pauvreté, équité 
et genre’ dans la stratégie duquel la hima joue un rôle central.
La première réunion internationale consacrée à la hima  
Comme résultat de toutes ces activités, une réunion internationale intitulée 
‘Conservation pour la réduction de la pauvreté, approches traditionnelles en Asie 
occidentale: remise en vigueur et évolution de la hima au XXIe siècle’ a été organisée en 
mars 2007 au Liban grâce à un partenariat entre l’UICN, BirdLife, le ministère libanais de 
l’Environnement, la SPNL, la SDC, la Société royale pour la conservation de la nature 
(RSCN) et la Fondation Hanns Seidel. Cette réunion s’est tenue à Kfarzabad pour 
apporter davantage de bénéfices économiques à une communauté de hima. Cette 
stratégie s’est avérée efficace car elle a contribué à donner de la visibilité à cette 
communauté et à ses efforts environnementaux.
Quelques cinquante participants venus d’Arabie Saoudite, du Yémen, du Qatar, d’Egypte, 
de Syrie, d’Oman, de Jordanie, de Bahreïn, du Liban et d’Europe se sont mis d’accord sur 
une feuille de route en vue de travailler à une protection environnementale plus 
équitable qui contribue à réduire la pauvreté en Asie occidentale et en Afrique du Nord 
par l’utilisation d’approches traditionnelles.
La feuille de route comprend les points suivants:
1-  Travailler à une vision de la hima.
2-  Améliorer la compréhension de la hima et des autres approches discutées au cours 
      des ateliers : aflaj et autres systèmes de gestion de l’eau, terrasses agricoles, zones 
      awqaf et harim pour l’eau, système hujrah au Yémen, systèmes de propriété foncière 
     des villages, systèmes de pâturage des éleveurs nomades, etc. 14
3-  Renforcer le cadre juridique et de gestion officielle.
4-  Améliorer la mise en œuvre des projets de remise en vigueur de la hima.
5-  Promouvoir le concept de hima dans les instances de prise de décision 
      environnementales régionales et mondiales.
6-  Relier et créer des réseaux entre les initiatives de hima dans le monde.
7-  Améliorer la sensibilisation, l’éducation et la communication.
8-  Collecter des fonds pour faire avancer le concept de hima.
9-  Identifier les démarches futures et répartir les rôles et les responsabilités.
La réunion et ses résultats constituent une première étape vers la mise en œuvre des 
engagements que les membres de l’UICN de la région WESCANA ont pris à l’occasion du 
Congrès de l’UICN (le World Parks Congress) qui s’est tenu en 2003 à Durban en Afrique du 
Sud.
Ces engagements ont été pris à la suite de discussions visant à mieux étudier les 
approches traditionnelles de protection de la nature dans la région WESCANA, en 
particulier celles qui ont fait historiquement preuve de leur capacité à atteindre à la fois des 
objectifs de protection de le nature, de sécurité alimentaire, d’équité et de participation des 
communautés locales. La réunion était aussi un moyen de mettre en œuvre les provisions 
relatives de la Convention sur la biodiversité à l’occasion de laquelle les parties 
signataires, y compris celles de la région, ont adoptés les recommandations de Durban.
Lors de la réunion, les participants ont pu exprimer à la fois leurs craintes et leurs doutes 
relativement à la remise en vigueur des approches traditionnelles de protection de 
l’environnement tout autant que leur enthousiasme et leur soutien pour ces dernières. La 
feuille de route mentionnée ci-dessus regroupe l’ensemble des avis sur la question. Cette 
feuille de route prend comme base les approches traditionnelles et les remodèle en une 
approche nouvelle équitable, durable et efficace qui devra être présentée à l’ensemble des 
organisations de protection de l’environnement au niveau mondial. 
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Certains participants ont exprimé leurs craintes d’un retour à des pratiques tribales 
inéquitables qui puissent déboucher sur des discriminations ethniques et de genres, 
des conflits et des sanctions violents. Toutefois, d’autres participants ont fait valoir que 
ces craintes proviennent d’un manque de connaissances relatif aux mécanismes qui 
gouvernent la gestion traditionnelle des terres et des ressources naturelles, et que, 
d’autre part, ces systèmes se sont modernisés. Les participants ont convenu de la 
nécessité d’une législation qui permette aux autorités chargées de l’environnement et 
aux communautés locales de préserver les viables himas encore en existence. Cette 
législation devra comprendre des clauses qui garantiront contre les conflits tribaux et 
les inégalités et offrira des méthodes transparentes de résolution des conflits d’intérêts 
et des désaccords.    
Les besoins relatifs à la hima : la recherche
De manière significative, les discussions au cours des réunions ont tourné autour du 
fait que les informations et la connaissance au sujet de la hima et des autres approches 
traditionnelles dans la région faisaient grandement défaut. C’est la raison pour laquelle 
l’accent a été mis sur le besoin d’encourager davantage de recherches universitaires et 
d’autres types. Un groupe pluridisciplinaire comprenant des universitaires, des 
sociologues et des professionnels de la protection environnementale devra travailler 
ensemble en vue d’élaborer une banque de données sur la hima, que ce soit à travers 
des recherches ou des projets de mise en œuvre.
La hima est toujours peu connue en tant qu’instrument de protection de 
l’environnement. Pour les professionnels de la protection environnementale, il est 
aujourd’hui peu connu que les himas ont existé en dehors de la péninsule Arabique. On 
sait peu de choses sur les extensions septentrionales du système, par exemple au 
Liban, en Syrie et en Jordanie et sur les périodes durant lesquelles ces systèmes ont 
été en vigueur. Dans quelle mesure les himas étaient-elles pratiquées dans les régions 
sous contrôle ottoman ? Existaient-elles en Iran ? En Asie centrale ? En Afrique du Nord 
? Si oui, à quelles périodes ? Quelles formes ont-elles prises ? Quels changements 
ont-elles connus et en réponse à quels facteurs ? Y a t’il eu des institutions 
équivalentes ou similaires dans ces régions ? Qu’est-ce qui a conduit à l’établissement 
de himas dans le califat de Sokoto actuellement au nord du Nigeria, et quelles formes 
ont-elles prises ? Dans quelle mesure ont-elles réussi ? Certaines ont-elles survécu ? 
Quelles sont les raisons de leur déclin relativement soudain ? A quel moment 
exactement ce déclin a-t-il commencé dans différents pays ?   
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L’une des lacunes les plus importantes dans notre connaissance du système de la hima 
concerne les détails relatifs à la gestion: comment les décisions étaient-elles prises et les 
conflits réglées sous divers systèmes de gouvernance, entre les himas établies par des 
pouvoirs centraux et celles créées par des communautés villageoises ou nomades ? 
Qu’est-ce qui fonctionnait, ou non, et pour quelles raisons? Comment ont été introduites des 
modifications dans les objectifs de gestion et les règles d’utilisation ? Comment ont été 
résolus les conflits d’intérêts ? Ces informations pourraient être recueillies auprès des 
membres âgés des populations locales qui auraient connu de leur vivant de tels systèmes 
de gestion, ou bien en travaillant à partir d’archives juridiques ou d’autres documents écrits. 
Toutefois, les participants à la réunion sont tombés d’accord sur un point : notre 
connaissance encore partielle ne doit pas arrêter les tentatives de remise en vigueur de la 
hima. La recherche et la mise en œuvre de projets pilotes doivent aller de pair.
Les participants se sont accordés sur le fait que l’objectif des professionnels de la 
protection environnementale ne doit pas se limiter à copier les himas historiques mais 
plutôt à remettre en vigueur un modèle de protection de l’environnement authentique basé 
sur la culture de la région et qui combine approches traditionnelles et modernes, tout en 
répondant aux besoins, au contextes culturels et au système de valeurs des pays arabes et 
islamiques. Ce modèle doit allier principes de consultation, partage équitable et utilisation 
durable des ressources. Il doit aussi se garder de toute tendance à  la discrimination 
ethnique, tribale et de genre ainsi qu’à l’application de sanctions violentes. Les approches 
traditionnelles telles la hima doivent s’adapter aux nouvelles réalités politiques, légales et 
socioéconomiques afin de répondre aux besoins changeants des communautés locales et 
aux exigences des Etats modernes. 
 
L’une des caractéristiques les plus saillantes de la hima est sa souplesse intrinsèque. La 
hima a dû s’adapter aux besoins des communautés locales pendant plus d’un millénaire et 
elle devra continuer à s’adapter aux nouvelles réalités socioéconomiques afin de pouvoir 
répondre dans l’avenir aux besoins changeants des communautés locales. Les tribus 
homogènes sont en train de se transformer en groupes sociaux hétérogènes. Alors que la 
structure tribale évolue vers un système social où l’unité de base est résidentielle, la 
gestion des himas traditionnelles se doit changer d’adapter ses objectifs en vue de favoriser 
le bien commun sur une base géographique. 
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Historiquement, il était fréquent de permettre aux étrangers d’utiliser les himas  après 
l’obtention de l’accord des autorités tribales. Cette pratique doit être développée. 
Certes, les clauses relatives aux droits d’utilisation des ressources ainsi qu’à la 
responsabilité de leur entretien sont toujours nécessaires. Il faudra donc investir des 
individus précis de responsabilités afin d’éviter une ‘tragédie des communs’ mais sur 
une base plus équitable que le lignage tribal.      
Le Forum régional de l’UICN pour la protection de l’environnement 
Au cours du Forum régional de l’UICN pour la protection de l’environnement qui a réuni 
les membres de l’UICN en Asie occidentale et centrale et en Afrique du Nord (Téhéran, 
mai 2007), des tentatives ont été faites pour répondre à quelques-unes de ces 
questions et pour tester les possibilités de remise en vigueur des approches 
traditionnelles équitables.
Il a été observé qu’il y avait, à travers la région, des systèmes du même type que la 
hima. Au Soudan, le mot mahmieh est utilisé, mais le système suivi est similaire à la 
hima. En Iran, existe le Qorok, au Yémen, le Mahjar ou Hujrah, et l’Agdal en Algérie. Les 
membres de l’UICN originaires d’Afrique du Nord ont exprimé un intérêt particulier pour 
la remise en vigueur de la hima et des autres systèmes traditionnels.
Alors que les aires protégées modernes et conventionnelles (mahmieh) ont en général 
exclu les communautés humaines et se sont concentrées d’une manière exclusive sur 
la nature, les himas traditionnelles se sont au contraire accommodées de l’utilisation 
humaine et ont été conçues pour protéger des sites en vue de l’utilisation durable de 
leurs ressources par et pour les individus. L’objectif principal des himas traditionnelles 
était de produire un bénéfice économique et environnemental pour les communautés 
humaines.   
Les membres du Forum régional ont convenu que la hima était à ce point un mode de 
vie dans leur région que celui-ci est encore présent de nos jours, enraciné dans les 
pratiques du quotidien et la culture populaire à travers des expressions verbales, les 
hymnes nationaux, le cinéma, etc. L’hymne national tunisien décrit le pays comme une 
hima: ‘Protecteurs de la hima, Ô Protecteurs de la hima, venez et rejoignez la gloire du 
temps, le sang a pleuré dans nos veines, nous mourrons, nous mourrons et Vive la 
Nation !’
Les hommes âgés au Liban et en Egypte utilisent cette expression lorsqu’ils sont sur le 
point de se lever : ‘Ô Protecteur de la hima ! ’ par référence à Dieu, une façon de 
solliciter la force et l’énergie du Créateur. 18
Les membres égyptiens participants au Forum ont dit que le terme hima est fréquemment 
utilisé dans les films produits par leur pays, très populaires dans l’ensemble du monde 
arabe. 
Les membres de l’UICN qui ont participé à une session au sujet de la hima ont convenu que 
les changements politiques et socio-économiques qui ont touché les différents pays de la 
région et, par voie de conséquence, les systèmes traditionnels sont bien similaires. 
L’industrialisation, la nationalisation des terres, la création d’Etats nations, l’introduction 
des modèles occidentaux d’aires protégées et l’illusion que l’évolution rendra les 
ressources plus abondantes, tout cela a eu pour résultat la destruction de la hima et des 
systèmes similaires partout dans la région et, parallèlement, la perte graduelle des savoirs 
et du patrimoine traditionnels. Ces facteurs de changement ont appauvri les nomades et les 
autres communautés locales en les privant de leurs ressources. Les membres ont convenu 
que la remise en vigueur de la hima pourrait aider à remédier aux conséquences de cette 
tragédie. Ils ont dit qu’il n’y avait pas d’autre choix que de planifier la protection de 
l’environnement et le développement pour la région au moyen de la hima.
Ils ont également convenu que les projets pilotes et les activités de renforcement des 
capacités relatives à la hima et aux systèmes apparentés devraient être mis en œuvre 
parallèlement.
Les membres assistant à cette session ont suggéré de transformer toutes les aires 
protégées de la région en himas, suivant une approche qui combinera les meilleures 
pratiques des expériences traditionnelles et modernes. 
Signification de la hima
La hima présente un intérêt particulier au regard des tendances actuelles en matière de 
protection de la nature. Les modèles de protection environnementale s’éloignent de la 
création de parcs naturels pour privilégier les zones protégées gérées par les 
communautés locales ou en cogestion. Les principes sur lesquels sont basés ces zones 
protégées sont : la dévolution du pouvoir de décision aux communautés locales, une plus 
grande participation du public, la distribution et le partage équitable des ressources 
naturelles, la préservation des coutumes et des savoirs locaux ainsi que la reconnaissance 
des droits coutumiers.
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Les himas résiduelles doivent être utilisées activement en tant qu’instruments de 
protection de la nature. Plusieurs sont situées dans des régions où la diversité des 
espèces est importante, et d’autres soutiennent des biotopes clés tels que les forêts de 
genévriers, d’olivier sauvages et de ziziphes. Leur rôle en tant que banques de graines 
leur donne la capacité de régénérer les terres de pâturage environnantes. Ce rôle est 
de grande valeur et sera de plus en plus important avec l’augmentation de la pression 
due au développement et au surpâturage. Les himas peuvent jouer un rôle important 
dans la lutte contre la désertification et l’avancée des dunes de sable. Ayant été 
protégées pendant de longues périodes, les himas sont un indicateur de santé et du 
potentiel des pâturages et doivent être utilisées pour la recherche écologique.    
 
L’application aux aires protéges des leçons tirées des himas
Dans la région WESCANA, il est aussi important de préserver les himas existantes que 
de prendre de nouvelles directions en matière de gestion des aires protégées (en 
particulier celles qui sont gérées pour l’utilisation durable des ressources naturelles) 
en incorporant les principes de la hima traditionnelle.
En particulier, il est essentiel de faire la preuve que les aires protégées sont créées 
pour servir le bien public et de s’assurer que les avantages qu’elles procurent sont 
supérieurs aux désagréments qu’elles causent. Ceci ne peut s’accomplir qu’en 
collaboration étroite avec les communautés locales. La gestion traditionnelle des 
himas était assurée par les utilisateurs des ressources ou par une structure dont ces 
derniers se sentaient proches. Aujourd’hui, les autorités publiques gèrent les aires 
protégées à distance, depuis des bureaux dans les centres urbains. Il est impératif 
d’arriver à des modes de gestion qui permettent aux communautés locales une 
participation effective. 
Il est souhaitable que les pouvoirs publics responsables de l’environnement dans les 
pays arabes et islamiques réfléchissent à l’emploi du terme hima en remplacement de 
mahmieh qui désigne actuellement les aires protégées.
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•  Ceci témoignerait de leur engagement à mieux répondre aux besoins des communautés 
   locales.
•  Ceci signifierait l’adoption d’un mode de consultation et de gestion qui impliquerait les 
   communautés locales.
•  Bien que le terme ‘mahmieh’ soit dérivé du terme hima, il reste un concept importé. Pour 
   les musulmans croyants, par exemple, l’emploi du mot hima au lieu de mahmieh pourrait 
   les motiver davantage de jouer un rôle actif dans la protection de la nature   
•  Le concept de hima introduit un élément culturel et coutumier absent des concepts d’aire 
   protégée ou de mahmieh qui sont culturellement neutres. 
La remise en vigueur et l’extension de la hima pour servir de base au système des aires 
protégées a de vastes implications en matière de protection de la biodiversité et de 
préservation des himas existantes non seulement dans les pays arabes mais dans 
l’ensemble du monde islamique. 
Des points à retenir
La hima n’est pas une panacée. Les himas ont rencontré les mêmes types de problèmes que 
d’autres systèmes de protection de la nature et elles continueront à les rencontrer. Mais le 
concept de hima est porteur d’une valeur culturelle absente de la terminologie neutre de 
mahmieh. La hima ne doit pas être considérée uniquement du point de vue de ses origines 
tribales ou coutumières mais également du point de vue des principes éthiques qui la 
sous-tendent, ancrés dans le droit islamique. La hima n’est pas une catégorie a part d’aire 
protégée ; en effet, l’ensemble des catégories d’aires protégées de l’UICN peut s’appliquer à 
la hima dans le cas ou la zone protégée concernée répond aux critères suivants :
 
•  Elle doit être constituée par l’autorité légitime en place.
•  Elle doit être établie en vue de favoriser le bien-être commun.
•  La zone déclarée hima ne doit pas être trop vaste pour éviter de causer des difficultés aux 
   populations locales, pas plus qu’elle ne doit les priver de ressources indispensables.
•  Elle doit apporter à la société des avantages réels plus grands que les préjudices qu’elle 




ﺍﳊﻤﻰ ﻟﻴﺲ ﻋﻼﺟﺎﹰ؛ ﺇﻥ ﺍﳊﻤﻰ ﻗﺪ ﻭﺍﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ 
ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺗﺮﺍﺛﻴﺎ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ" ﺍﶈﺎﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻘﻴﻢ. ﻟﻠﺤﻤﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻴﺰﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ 
ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎﻥ ﺍﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻲ 
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ NCUI  ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻤﻰ. ﳝﻜﻦ ﶈﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ 
ﺣﻤﻰ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﻤﻰ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ:
* ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ" - ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
* ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ، ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
* ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﺿﻴﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﲔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﲢﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ
* ﲢﻘﻖ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ، ﻓﺎﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻤﻰ ﻫﻮ ﺗﺄﻣﲔ ﻓﺎﺋﺪﺓ 
   ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ  ﻟﻠﺒﺸﺮ
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ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳊﻤﻰ :
ﺇﻥ  ﺍﳊﻤﻰ  ﺫﻭ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻓﻲ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ  ﺣﻴﺚ  ﺗﺒﺘﻌﺪ  ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ  ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻣﻦ  ﳕﺎﺫﺝ  "ﺍﳌﻨﺘﺰﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ"  ﺇﻟﻰ  ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺟﻬﻮﺩ  ﻭﻋﻠﻢ  ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻢ  ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ  ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ  ﻣﻊ 
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  ﺍﶈﻠﻴﺔ. ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﻣﺒﺎﺩﺉ  ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺃﺳﺎﺱ  ﺍﺘﻤﻊ  ﺍﶈﻠﻲ  ﺗﻌﺰﻳﺰ  ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﶈﻠﻴﺔ،  ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻭ  ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﳌﻨﺼﻒ  ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻝ  ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ،  ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ  ﻓﻲ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،  ﻭ  ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺻﻠﻴﲔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻬﻢ. 
ﺇﻥ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ  ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ  ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ. ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﻳﻘﻊ  ﻓﻲ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺗﻨﻮﻉ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﳌﻮﺍﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻣﺜﻞ ﻏﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻋﺮ، 
ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ، ﺍﻟﺴﺪﺭ ﺍﳉﺒﻠﻴﺰ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺨﺰﻧﺎ ﻟﻠﺒﺬﻭﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﺍﺎﻭﺭﺓ 
ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪﺍ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍ ﹰ ﻣﻬﻤﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ 
ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺤﺮ ﻭ ﺯﺣﻒ ﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ : 
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻫﻢ ﻣﻦ ﺻﻮﻥ ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺷﻤﺎﻝ 
ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺪﺍﺭ  ﺑﻬﺪﻑ  ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ  ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ  ﺍﳌﺒﺎﺩﻯﺀ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻻﺣﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ 
ﺗﻔﻮﻕ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ. ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ. ﻭﺍﻵﻥ ﺗﺪﺍﺭ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﻭﺫﻟﻚ 
ﳝﻨﻊ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ  ﻭﺍﳌﺒﺎﺷﺮ. ﻟﺬﻟﻚ  ﻳﺠﺐ  ﺍﻗﺎﻣﺔ  ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ  ﺗﺴﻤﺢ  ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ  ﺍﶈﻠﻴﲔ  ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺑﺎﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﺍﻭﺋﺮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺣﻤﻰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﻢ.
* ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
* ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
* ﻣﻊ ﺍﻥ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺤﻤﻴﺔ" ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ "ﺣﻤﻰ" ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﺟﻨﺒﻲ . ﻓﻠﻠﻤﺴﻠﻢ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﺜﻼ
   ﻛﻠﻤﺔ  "ﻣﺤﻤﻴﺔ" ﺗﺨﻠﻮﺍ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ  ﻟﺬﻟﻚ  ﻛﻠﻤﺔ  "ﺣﻤﻰ" ﺗﺸﻜﻞ  ﺣﺎﻓﺰ  ﺍﺿﺎﻓﻲ  ﻟﻪ  ﳊﻤﺎﻳﺔ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺗﺒﻌﺎ 
   ﺍﻟﻰ  ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ   
* ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺗﺮﺍﺛﻲ ﻭﺷﻌﺎﺋﺮﻱ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺤﻤﻴﺔ" ﺍﻟﻔﺎﺭﻍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
   ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
* ﺍﻋﺎﺩﺓ  ﺍﺣﻴﺎﺀ  ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ  ﺍﳊﻤﻰ- ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ  ﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ- ﻟﻬﻤﺎ  ﺍﺑﻌﺎﺩ  ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﳊﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ 
   ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ  ﺍﳊﻴﻮﻱ  ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ  ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻟﻴﺲ  ﻓﻘﻂ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﺮﻕ  ﺍﻻﻭﺳﻂ  ﺑﻞ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺘﻮﻯ 
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ  ﻛﻜﻞ.
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ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﳕﻂ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 
ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻭﺭﺍﺳﺨﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ: ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ، 
ﺍﻷﻧﺎﺷﻴﺪ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،  ﺍﻷﻓﻼﻡ  ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ،  ﻭﻏﻴﺮ  ﺫﻟﻚ. ﺗﺼﻮﺭ  ﻛﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ  ﻟﺘﻮﻧﺲ  ﺍﻟﺒﻼﺩ  ﲟﺜﺎﺑﺔ  ﺣﻤﻰ 
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.  ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ: ﺣﻤﺎﺓ ﺍﳊﻤﻰ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﺓ ﺍﳊﻤﻰ، ﻫﻠﻤﹼ ﻮﺍ ﻫﻠﻤﻮﺍ ﺪ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻟﻘﺪ ﺻﺮﺧﺖ ﻓﻲ ﻋﺮﻭﻗﻨﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎ ، 
ﳕﻮﺕ ﳕﻮﺕ ﻭﻳﺤﻴﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ...
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ: "ﻳﺎﺣﺎﻣﻲ ﺍﳊﻤﻰ"، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ 
ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﻟﻖ. 
ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺼﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻤﻰ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﹰ 
ﻓﻲ ﺃﻓﻼﻣﻬﻢ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺍﻓﻖ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ 
ﻓﻲ  ﺍﳉﻠﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺑﺤﺚ  ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،  ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﺻﺎﺑﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ  ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،  ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﹰ. ﻓﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻭﺗﺄﻣﻴﻢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، 
ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ،  ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ  ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ  ﺍﶈﻤﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺘﻮﻫﻢ  ﺑﺄﻥ  ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ﺳﻮﻑ  ﻳﺠﻌﻞ  ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ 
ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﺒﺒﺖ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ، ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ 
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ،  ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ  ﺳﺒﺒﺖ  ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ   ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ  ﻭﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. ﻓﺄﻓﻘﺮﺕ  ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  ﻫﺬﻩ 
ﻭﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ. 
ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺄﺳﺎﺓ. ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ 
ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻴﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ 
ﺍﳊﻤﻰ.
ﻛﻤﺎ  ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ  ﺃﻳﻀﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ  ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ  ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ  ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ  ﺑﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻨﻈﺎﻡ  ﺍﳊﻤﻰ،  ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
ﺍﳌﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ، ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ.
ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﳊﻤﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻳﺤﺎﺀ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻰ ﺍﺣﻤﺎﺀ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
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ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﹰ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺍﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻐﺮﺑﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﺑﻨﺎﺀﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ. ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﲢﺪﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ 
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻟﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺍﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﻴﻨﲔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ " ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﳌﺸﺎﻋﺎﺕ" ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ 
ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ. 
ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ) FCR  (  ﻟﻼﲢﺎﺩ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ) NCUI ( : 
ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ) FCR ( ﺍﻟﺬﻱ  ﺟﻤﻊ  ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ/ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ ٧٠٠٢، ﺟﺮﺕ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﻨﺼﻔﺔ. 
ﻭﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻋﺒﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ: ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺤﻤﻴﺔ"، ﻭﻟﻜﻦ 
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ. ﻭﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ "ﻛﻮﺭﻭﻙ"، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺤﺠﺮ" ﺍﻭ 
"ﺣﺠﺮﺓ"،  ﻭﻓﻲ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻛﻠﻤﺔ  "ﺍﻏﺪﺍﻝ" ﻟﻨﻔﺲ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. 
ﻋﺒﺮ  ﺍﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﻓﻲ  ﺷﻤﺎﻝ  ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎﺹ  ﻋﻦ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ  ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ  ﺍﺣﻴﺎﺀ  ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ. 
ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ  ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ  ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻭﺭﻛﺰ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺣﺼﺮﻱ،  ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﺖ  ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳌﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻﺟﻠﻬﻢ.
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ، ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﺎﻣﲔ ﺍﻻﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻣﻌﺎ.
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ﻣﻌﻈﻢ  ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ  ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﳊﻤﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ  ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﺍﺩﺍﺭﺗﻪ: ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺨﺬ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ  ﻭ  ﲢﻞ  ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ  ﻓﻲ  ﻇﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺃﻧﻮﺍﻉ  ﺍﳊﻜﻤﻴﺎﺕ  ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ  ﻣﻦ  ﺍﺣﻤﺎﺀ  ﰎ  ﺍﻧﺸﺎﺅﻫﺎ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺸﺄﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺒﺪﻭ. ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ 
ﻓﻌﺎﻟﺔ؟  ﻣﺎ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻛﺎﻥ  ﻳﺆﺩﻱ  ﺍﻟﻰ  ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ  ﻓﻲ  ﻃﺮﻕ  ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ  ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ؟  ﻛﻴﻒ  ﻛﺎﻧﺖ  ﲢﻞ  ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺘﻀﺎﺭﺏ 
ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ؟ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻘﺼﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻛﺒﻴﺮﻱ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪﻭﺍ ﺃﻭ 
ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺑﻴﺎﺕ.
ﻟﻜﻦ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺆﺟﻞ ﺍﻭ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﻴﺎﺋﻪ؛ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ 
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻤﻰ :
ﺍﺗﻔﻖ  ﺍﻳﻀﺎ  ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ  ﻫﺪﻑ  ﺍﺘﺼﲔ  ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ  ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ  ﻻ  ﻳﻜﻮﻥ  ﺍﻋﺎﺩﺓ  ﺍﺣﻴﺎﺀ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻧﺴﺨﺎ  ﻟﻠﺤﻤﻰ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻃﺮﻕ ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺙ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ ﻃﺮﻕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻨﺼﻒ 
ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺟﻨﺪﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﻤﻰ ﺍﻥ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ- ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ 
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ. 
ﺍﺣﺪﻯ  ﺍﳌﻴﺰﺍﺕ  ﺍﳌﻬﻤﺔ  ﻟﻠﺤﻤﻰ  ﻫﻲ  ﻣﺮﻭﻧﺘﻪ  ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ،  ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻉ  ﺍﳊﻤﻰ  ﺍﻥ  ﻳﻠﺒﻲ  ﺣﺎﺟﺎﺕ  ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﺍﳌﺘﻐﻴﺮﺓ  ﳌﺪﺓ  ﺗﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻟﻒ  ﺳﻨﺔ  ﻭﻳﺠﺐ  ﺍﻥ  ﺗﺴﺘﻤﺮ  ﺑﺘﻜﻴﻔﻬﺎ  ﻫﺬﺍ  ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ  ﻣﻊ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﺘﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. 
ﺇﻥ  ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ  ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ  ﻗﺪ  ﲢﻮﹼﻟﺖ  ﺇﻟﻰ  ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﻏﻴﺮ  ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ. ﻭﻣﻊ  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﻦ  ﻗﺎﻋﺪﺓ 
ﻗﺒﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻰ  ﻗﺎﻋﺪﺓ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ،  ﻳﺠﺐ  ﺍﻥ  ﺗﻨﺘﻘﻞ  ﺍﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻣﻦ  ﺗﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻫﺪﺍﻑ  ﻗﺒﻠﻴﺔ،  ﺍﻟﺘﻲ  ﻗﺪ  ﺗﺆﺩﻱ 








ﺍﻥ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﻨﻘﻄﺔ 
ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻭﺗﺰﻭﺩﻫﺎ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﻭﺍﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. 
ﺑﻌﺾ  ﺍﺎﻭﻑ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﺣﻴﺎﺀ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ  ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻏﻴﺮ  ﺍﳌﻨﺼﻔﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻗﺪ  ﺗﺆﺩﻱ  ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ 
ﻭﺍﳉﻨﺪﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ. ﻟﻜﻦ ﻟﻮﺣﻆ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﺎﻭﻑ ﻗﺪ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻦ 
ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ. 
 ﺍﺗﻔﻖ  ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻥ  ﻫﻨﺎﻙ  ﺣﺎﺟﺔ  ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻗﺪ  ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﶈﻠﻴﲔ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﺑﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ  ﺑﻨﻮﺩﺍ  ﲤﻨﻊ  ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ  ﻭ  ﺗﺸﻤﻞ  ﻃﺮﻗﺎ  ﺷﻔﺎﻓﺔ 
ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﳊﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ. 
ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﳊﻤﻰ: ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﲤﺤﻮﺭﺕ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  ﺑﺪﺭﺟﺔ  ﻛﺒﻴﺮﺓ  ﺣﻮﻝ  ﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ  ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻨﻈﺎﻡ 
ﺍﳊﻤﻰ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺸﺎﺑﻬﺔ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻘﻞ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ 
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺗﺸﻤﻞ  ﺧﺮﻳﺠﻲ  ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ،  ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ،  ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﲔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻹﻧﺸﺎﺀ  ﺑﻨﻚ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺣﻴﺎﺀ 
ﺍﳊﻤﻰ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﻭﺳﺎﻕ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ. 
ﺍﳊﻤﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻜﺎﻥ 
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺪﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ 
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ؟ ﻭ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ؟ ﻭ ﻭﺳﻂ ﺁﺳﻴﺎ؟ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؟ ﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻱ ﻋﺎﻣﻞ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺳﻮﻛﻮﺗﻮ  ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ، ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ؟ ﻣﺎ 
ﻣﺪﻯ  ﳒﺎﺣﻬﻢ؟  ﻫﻞ  ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ  ﺃﻱ  ﻭﺍﺣﺪﺓ  ﻣﻨﻬﺎ؟  ﻫﻞ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻧﻈﻤﺔ  ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ  ﻟﻠﺤﻤﻰ  ﻓﻲ  ﺗﻠﻚ  ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ 
ﺍﺘﻠﻔﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻼﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﳌﻔﺎﺟﺊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ؟ ﻣﺘﻰ ﺑﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺘﻠﻔﺔ؟
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ﺣﻮﺍﻟﻲ  ﺧﻤﺴﲔ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ،  ﺟﺎﺀﻭﺍ  ﻣﻦ  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،  ﺍﻟﻴﻤﻦ،  ﻗﻄﺮ،  ﻣﺼﺮ،  ﺳﻮﺭﻳﺎ،   ﻋﻤﺎﻥ،  ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻔﺾ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﺷﻤﻠﺖ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ 
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
١-  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﻟﻠﺤﻤﻰ
٢-  ﲢﺴﲔ ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻷﻓﻼﺝ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ، 
    ﻭﺍﳌﺪﺭﺟﺎﺕ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،  ﻭ"ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ"،   ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ  "ﺍﳊﺮﱘ" ﻟﻸﺟﺴﺎﻡ  ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ،  ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ  ﺍﳊﺠﺮﺓ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻴﻤﻦ،  ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ 
   ﺍﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺮﻯ،  ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ  ﺍﻟﺮﻋﻲ  ﻟﻠﺮﻋﺎﺓ  ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﲔ،  ﻭﻏﻴﺮ  ﺫﻟﻚ. 
٣-   ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
٤-   ﲢﺴﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﻤﻰ.
٥-   ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
٦-   ﺭﺑﻂ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺑﲔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. 
٧-   ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﻤﻰ ﻭﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ .
٨-   ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ.
٩-   ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ.
ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
) NCUI (  ﺍﻟﺘﻲ  ﰎ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ  ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﻓﻲ  ﺩﻭﺭﺑﺎﻥ  ﺟﻨﻮﺏ  ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ﻓﻲ  ﻋﺎﻡ  ٣٠٠٢ ﻭﺫﻟﻚ  ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ 
ﻓﻲ  ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﻄﺮﻕ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﺛﺒﺘﺖ  ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ  ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ  ﺍﳊﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻭﺗﺄﻣﲔ  ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ 
ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﻑ  ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﶈﻠﻴﲔ  ﻓﻲ  ﺁﻥ  ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﻋﻼﻭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺫﻟﻚ  ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ  ﺍﳊﻴﻮﻱ  ﺣﻴﺚ  ﺗﺒﻨﺖ  ﻛﻞ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  ﲟﺎ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺑﻠﺪﺍﻥ  ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ 
ﺩﻭﺭﺑﺎﻥ.
ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻋﻦ ﻣﺨﺎﻭﻓﻬﻢ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.  
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ﺍﳊﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ :
ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻭﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻣﺜﻞ  ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﻴﻮﺭ ) efiLdriB 
lanoitanretnI ( ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ) NCUI (، ﲤﻜﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ 
) LNPS (  ﺑﺴﺮﻋﺔ  ﻣﻦ  ﺗﺸﺠﻴﻊ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻃﺮﺡ  ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ  ﺣﻮﻝ  ﺇﺣﻴﺎﺀ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺑﻨﻈﺎﻡ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻓﻲ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﻭﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.  ﻭﻗﺪ  ﺗﺒﻨﻰ  ﺍﻠﺲ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  ﻟﻠﻄﻴﻮﺭ  )  lanoitanretnI efiLdriB  (  ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﳊﻤﻰ 
ﻛﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻟﺮﺑﻂ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ  ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ  ﺍﳌﺴﻤﻰ  ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ  ﺍﳌﻬﻤﺔ  ﻟﻠﻄﻴﻮﺭ  ﲟﺎ  ﻳﻬﻢ  ﻣﺼﻠﺤﺔ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ،  ﻭﻓﻲ  ﻋﺪﺓ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ  ﺃﻭﺿﺢ  ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ  ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﳊﻤﻰ،  ﻭﻣﻨﻬﺎ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ  ﺷﺮﺍﻛﺔ  ﺍﻟﺸﺮﻕ  ﺍﻷﻭﺳﻂ 
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ٦٠٠٢. 
ﻭﺗﺒﻨﻰ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ) NCUI ( ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻟﺮﺑﻂ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺑﺎﳊﻔﺎﻅ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻓﻲ  ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.  ﻭﻛﺎﻥ  ﺃﻳﻀﺎ  ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،  ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻧﺸﺄ  ﻓﺮﻳﻖ  ﻋﻤﻞ  ﺑﻌﺪ  ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ  ﺍﳊﺮﺏ  ﻓﻲ 
ﻟﺒﻨﺎﻥ  ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ  ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﻴﺸﺔ  ﺍﻟﻨﺎﺱ،  ﺃﺣﺪ  ﺃﻭﺍﺋﻞ  ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻻﺣﻈﺖ 
ﻗﺪﺭﺓ  ﺍﻹﺣﻤﺎﺀ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ  ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  ﻓﻲ  ﻭﺟﻪ  ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ  ﲟﺮﻭﻧﺔ. ﻋﻠﻰ  ﺃﺛﺮ  ﻣﻼﺣﻈﺔ  ﻓﺮﻳﻖ  ﻋﻤﻠﻪ 
ﻟﻨﺠﺎﺡ  ﺍﳊﻤﻰ،  ﻗﺮﺭ  ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻃﻼﻕ  ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ  "ﺍﳊﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻣﻦ  ﺍﺟﻞ  ﺧﻔﺾ  ﺍﻟﻔﻘﺮ"  ﻓﻲ  ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻛﺎﺩﺍﺓ  ﻋﻤﻞ  ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ.  ﻭﺃﻧﺸﺄﺕ 
ﺍﻳﻀﺎ  ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻵﺳﻴﺎ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ/ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ  ﻭﺷﻤﺎﻝ  ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،  ﻭﻣﺮﻛﺰﻫﺎ  ﻓﻲ  ﻋﻤﺎﻥ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﹰ 
ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺍﳉﻨﺪﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﹰ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ.
ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳊﻤﻰ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ :
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ، ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ، ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ: ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ 
ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ  ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﻋﹸ ﻘﺪ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  ﻓﻲ  ﺁﺫﺍﺭ  ٧٠٠٢ ﻓﻲ  ﻟﺒﻨﺎﻥ  ﻭﻧﻈﻢ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺷﺮﺍﻛﺔ 
ﺟﻤﻌﺖ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ) NCUI ( ، ﻭﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﻴﻮﺭ ) lanoitanretnI efiLdriB (، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ  ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ) LNPS (، ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ) 
CDS (، ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ) NCSR ( ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻫﺎﻧﺲ  ﺳﺎﻳﺪﻝ  ) ledieS snnaH (. 
ﺍﺳﺘﻀﺎﻑ  ﺣﻤﻰ  ﻛﻔﺮﺯﺑﺪ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ   ﺑﻐﻴﺔ  ﲢﻘﻴﻖ  ﻣﻜﺎﺳﺐ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺃﻛﺜﺮ  ﺇﻟﻰ  ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﺍﳊﻤﻰ. ﻭﻗﺪ 
ﺃﺛﺒﺘﺖ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  ﻛﻤﺎ  ﺳﺎﻋﺪﺕ  ﻓﻲ  ﺭﻓﻊ  ﺻﻮﺭﺓ  ﻫﺬﺍ  ﺍﺘﻤﻊ  ﺍﻷﻫﻠﻲ  ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ  ﺟﻬﻮﺩﻩ  ﻓﻲ 
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﹰ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ.
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ﺍﳊﻤﻰ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﻳﻌﻨﻲ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻥ  ﺗﻔﺠﻴﺮ  ﺍﳊﻴﻮﺩ  ﺍﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ  ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺖ  ﺃﺻﺒﺢ  ﺍﳌﻼﺫ  ﺍﻟﻴﺎﺋﺲ  ﺍﻷﺧﻴﺮ  ﻟﺒﻌﺾ  ﺻﻴﺎﺩﻱ  ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ  ﻓﻲ 
ﻛﻔﺎﺣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﻠﺼﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻄﺎﺩﻭﻧﻬﺎ.
ﺑﻌﺪ  ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ  ﻋﺪﻳﺪﺓ  ﻓﺎﺷﻠﺔ  ﻋﺒﺮ  ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻋﺪﺓ  ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ  ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ  ﻋﻼﺝ  ﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ،  ﺩﻋﺖ  ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻛﻴﺮﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ  )  lanoitanretnI eraC  (  ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﻼﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
) SEEFI ( ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ،  ﻭﻫﻜﺬﺍ  ﰎﹼ  ﺗﺼﻨﻴﻒ  ﻭﲢﺪﻳﺪ  ﻣﻴﺴﺎﻟﻲ  ﻛﺤﻤﻰ. ﻛﺎﻥ  ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ  ﺍﻟﺬﻱ  ﺷﻤﻞ  ﺑﻨﺎﺀ  ﻗﺪﺭﺍﺕ 
ﺃﻓﺮﺍﺩ  ﻃﺒﻘﺎﺕ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﻦ  ﺍﺘﻤﻊ  ﺍﻷﻫﻠﻲ  ﻋﻤﻼ  ﻧﺎﺟﺤﺎ،  ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ  ﺍﻵﻥ  ﺗﺸﻜﻞ  ﺟﺰﺀﺍ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺟﺮﻯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﺗﺎﻧﻎ ﻏﺎﺩﻳﺲ، ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﻣﻄﺮﻩ ﻛﺤﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﻛﻮﻧﺴﻴﺮﻓﻴﺸﻦ ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ ) lanoitanretnI noitavresnoC ( ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﻼﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ) SEEFI ( ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﶈﻠﻴﲔ. ﻓﻲ  ﻋﺪﺓ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻦ  ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ  ﻭﺧﺎﺻﺔ  ﻓﻲ  ﺍﺗﺸﻪ  ﻭﺳﻮﻣﻄﺮﺍ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، 
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻫﻲ  ﻋﺎﺩﺓ  ﺻﺎﺭﻣﺔ  ﻭﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ،  ﻭﻣﻨﺒﺜﻘﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ  ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﻛﺎﻷﺣﻤﺎﺀ  ﻭﺍﳊﺮﱘ،  ﻣﻊ  ﺍﻥ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻌﺘﺮﻑ  ﺑﻬﺎ  ﺭﺳﻤﻴﺎ،  ﺗﺒﺬﻝ  ﺟﻬﻮﺩ  ﻟﻀﻢ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ  ﺍﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ.
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﺗﺸﻪ، ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ) FWW (، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﻼﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  )  SEEFI  (  ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻟﻴﺤﺪﺩﻭﺍ  ﻣﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.  
ﻭﺑﻌﺾ  ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ  ﺍﳌﺮﺗﻘﺒﺔ  ﻫﻮ  ﺗﺴﻤﻴﺔ  ﻛﻞ  ﺍﻟﺸﻂ  ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺣﺮﱘ  ﺑﺤﺮﻱ.  ﺗﻌﻤﻞ  ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻛﻮﻧﺴﻴﺮﻓﻴﺸﻦ 
ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ ) lanoitanretnI noitavresnoC ( ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﻼﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ) SEEFI 
(  ﻋﻠﻰ  ﺍﺩﺧﺎﻝ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ  ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﺩﺍﺭﺓ  ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻨﺎﻫﺞ  ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ  ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻓﻲ 
ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻃﺎﻟﺐ. 
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ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺮﺏ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ) LNPS ( ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻣﻊ  ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ﳊﻤﺎﻳﺔ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ) NCUI 
( ﻭﺍﻠﺲ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  ﻟﻠﻄﻴﻮﺭ  ) lanoitanretnI efiLdriB ( ﺍﻃﻠﻘﻮﺍ  ﺣﻤﻠﺔ  ﺍﻻﻣﻞ  ) ngiapmaC epoH ( ﻟﺘﻘﺪﱘ 
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ  ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻟﻠﻨﺎﺯﺣﲔ  ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ  ﳉﺄﻭﺍ  ﺍﻟﻰ  ﻗﺮﻳﺔ  ﻛﻔﺮﺯﺑﺪ  ﻭﺍﻟﻰ  ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  ﺍﻻﺻﻠﻴﲔ.  ﻭﺧﻔﻒ  ﻫﺬﺍ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻟﻠﺠﻬﺪ  ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ  ﺃﻇﻬﺮﺗﻬﻤﺎ  ﺧﻼﻝ  ﺍﳊﺮﺏ  ﺟﻤﻌﻴﺔ  ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻟﺒﻨﺎﻥ  ﻭﺷﺮﻳﻜﺎﻫﺎ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺎﻥ، 
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ) NCUI ( ﻭﺍﻠﺲ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  ﻟﻠﻄﻴﻮﺭ  ) lanoitanretnI efiLdriB (، ﺗﺸﺠﻌﺖ  ﺣﺘﻰ 
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺩﻣﺮﺗﻬﺎ  ﺍﳊﺮﺏ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻀﻲ  ﻗﺪﻣﺎ  ﻓﻲ  ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﺃﺣﻤﺎﺀ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ  ﺳﺒﻴﻞ  ﺍﳌﺜﺎﻝ، 
ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﻠﺪﻳﺔ  ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ،  ﻭﻫﻲ  ﻗﺮﻳﺔ  ﺗﻘﻊ  ﺇﻟﻰ  ﺍﳉﻨﻮﺏ  ﻣﻦ  ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺻﻮﺭ  ﻓﻲ  ﺟﻨﻮﺏ  ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﺎﻧﺖ  ﻣﻦ  ﺗﺪﻣﻴﺮ 
ﻣﺎ  ﻳﺰﻳﺪ  ﻋﻦ  ٠٠٣  ﻭﺣﺪﺓ  ﺳﻜﻨﻴﺔ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ  ﺃﻭﻝ  ﺣﻤﻰ  ﺑﺤﺮﻱ  ﻓﻲ  ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﻓﻲ  ﻛﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻷﻭﻝ  ٦٠٠٢.  ﻳﻌﺘﺒﺮ 
ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﲢﺮﻛﺎ ﹰ  ﻫﺎﻣﺎ ﹰ  ﻷﻥ  ﻣﺎ  ﻳﺰﻳﺪ  ﻋﻦ  ٠٤ ﺃﻟﻒ  ﺷﺨﺺ  ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ  ﻓﻲ  ﻗﻄﺎﻉ  ﺻﻴﺪ  ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ  ﻗﺪ  ﺗﺄﺛﺮﻭﺍ  ﺳﻠﺒﺎ 
ﻣﻦ  ﺗﻠﻮﺙ  ﻣﻴﺎﻩ  ﺍﻟﺒﺤﺮ  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺍﻧﺴﻜﺎﺏ  ﺍﻟﻨﻔﻂ  ﻓﻴﻪ  ﺧﻼﻝ  ﺍﳊﺮﺏ،  ﻋﻠﻤﺎ  ﺍﻥ  ﺍﻟﺴﻼﺣﻒ  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  ﺍﳌﻬﺪﺩﺓ 
ﺑﺎﻻﻧﻘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ daehggoL ﻭ  neerG ﺗﺰﻭﺭ  ﺑﺼﻮﺭﺓ  ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ﻣﻦ  ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﺳﻮﻑ  ﻳﺨﻠﻖ 
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻮﻟﺘﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ) CDS ( ﻓﺮﺹ  ﻋﻤﻞ  ﻭﻳﹸﻨﻤﹼ ﻲ  ﻗﺪﺭﺍﺕ  ﺻﻴﺎﺩﻱ 
ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ. 
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺇﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻣﻦ 
ﺃﺟﻞ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻨﻬﺎ. 
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ. ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﳊﻤﻰ 
ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﲔ.  
ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﺣﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ ﲤﻮﺯ، ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ) NCUI ( ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ  ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻓﻲ  ﻟﺒﻨﺎﻥ 
) LNPS ( ﻻﻧﺸﺎﺀ  ﺃﺣﻤﺎﺀ  ﻛﺠﺰﺀ  ﻣﻦ  ﺍﺩﺍﺭﺓ  ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﳌﻨﻄﻘﺔ  ﺍﻟﻬﺮﻣﻞ  ﻭﻫﻲ  ﻣﻦ  ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ  ﺍﻻﻛﺜﺮ  ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ  ﻓﻲ  ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﻭﺍﳉﺎﻓﺔ  ﻧﺴﺒﻴﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻘﻊ  ﻓﻲ  ﺷﻤﺎﻝ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ  ﻭﺗﺘﺤﻠﻰ  ﲟﻮﺍﺭﺩ  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻭﺗﺮﺍﺛﻴﺔ  ﻣﻬﻤﺔ   ﻣﻦ  ﺿﻤﻨﻬﺎ 
ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﻭﻏﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺭﺯ ﻭﺍﻟﻠﺰﺍﺏ ﻭﺍﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰﻭﻥ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﻭﻛﺮﻡ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ. 
ﻓﻲ ﺍﻟﺰﳒﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺎﻧﺰﺍﻧﻴﺎ، ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ١٠٠٢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻼﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ) SEEFI 
( ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻣﻊ  ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻛﻴﺮ  ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ  ) lanoitanretnI eraC ( ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ  ) FWW (، 
ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ) CRA ( ﻋﻠﻰ  ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﺣﻤﻰ  ﻓﻲ  ﺟﺰﻳﺮﺓ  ﻣﻴﺴﺎﻟﻲ،  ﻭﻫﻲ  ﺃﺭﺍﺽ  ﻣﻜﺴﻮﺓ 
ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎﺕ  ﲢﻴﻂ  ﺑﻬﺎ  ﺃﺟﻤﻞ  ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﺍﺕ  ﺍﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺍﶈﻴﻂ  ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ  ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ  ﻭﺗﺄﻭﻱ  ﻣﺎ  ﻻ  ﻳﻘﻞ  ﻋﻦ 
٠٥٢ ﻧﻮﻋﺎ  ﻣﻦ  ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ  ﻭﺍﻟﻘﺮﺩﺓ  ﻭﺛﻌﻠﺐ  ﺍﻟﺒﻴﻤﺒﺎ  ) abmeP (  ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ   ﻭﺍﻟﺰﻻﺣﻒ  ﺍﳌﻬﺪﺩﺓ  ﺑﺎﻻﻧﻘﺮﺍﺽ  ﻛﺎﻟﺰﳊﻔﺎﺓ 
ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ.
ﻣﺮﺟﺎﻥ  ﺣﻤﻰ  ﻣﻴﺴﺎﻟﻲ،  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺆﻣﻦ  ﺩﻋﻤﺎ  ﺣﻴﺎﺗﻴﺎ  ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ  ﻷﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  ١١  ﺃﻟﻒ  ﺷﺨﺺ  ﻋﺎﻧﻰ  ﻣﻦ  ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ 
ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﺎﻧﺖ  ﻣﻨﻬﺎ  ﻣﻮﺍﻗﻊ  ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﺃﺧﺮﻯ  ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺷﻤﻠﺖ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، 
ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ. ﺃﺩﹼﻯ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻟﻸﺳﻤﺎﻙ  ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﻴﺴﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺳﺎﻃﻴﻞ 
ﻗﺎﺩﻣﺔ  ﻣﻦ  ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ  ﺧﻄﻴﺮ  ﻷﺳﺮﺍﺏ  ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ  ﳑﺎ  ﺩﻓﻊ  ﺻﻴﺎﺩﻱ  ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ  ﺍﶈﻠﻴﲔ  ﺇﻟﻰ  ﺗﻔﺠﻴﺮ 
ﺍﳊﻴﻮﺩ ﺍﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺴﺮﺋﻪ )ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻴﺾ(  ﻟﻸﺳﻤﺎﻙ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻫﺬﻩ 
ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ  ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮ.  ﻓﺈﺫﺍ  ﺃﻋﻄﻲ  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺧﻴﺎﺭ  ﺑﲔ  ﺗﺨﻔﻴﻒ  ﺣﺪﺓ  ﺍﳉﻮﻉ  ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ  ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ  ﺍﻷﻣﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ. 
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ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﳝﻨﻊ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﳊﻤﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﹰ  ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ 
ﺍﻟﺜﻼﺙ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ( ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﲡﺮﺑﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻘﺒﻮﻝ 
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﳊﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺗﻜﻮﻥ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻧﺎﺑﻌﺔ  ﻣﻦ  ﺗﺮﺍﺛﻬﻢ  ﻭﺗﺘﻜﻠﻢ  ﺑﻠﺴﺎﻧﻬﻢ. ﻓﻘﺪ  ﻭﺟﺪﺕ 
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺃﻭﻝ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﲔ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ، 
ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ،  ﻭﺃﻇﻬﺮﻭﺍ  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ  ﻋﺪﺍﺀﻫﻢ  ﲡﺎﻩ  ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﻣﺤﻤﻴﺎﺕ  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ،  ﻓﻘﺪ  ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ  ﻋﻜﺲ  ﺭﺩﺓ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ  ﺗﻠﻚ  ﺇﺯﺍﺀ  ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ. ﻓﻌﻨﺪ  ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ  ﲟﺎ  ﺣﺼﻞ  ﻓﻲ  ﺍﺑﻞ  ﺍﻟﺴﻘﻲ  ﺑﺪﺃﺕ  ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ،  ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  ﺍﶈﻠﻴﺔ 
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺃﺣﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٥٠٠٢، ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻔﺮﺯﺑﺪ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺣﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺭﻃﺒﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮﺭ.
ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻔﺮﺯﺑﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﹰ ﻳﺤﺮﻡ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ 
ﻛﺎﻧﺖ  ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ  ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ  ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻛﻔﺮﺯﺑﺪ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﻷﻏﺮﺍﺽ  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  ﻭﳊﺼﺎﺩ  ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ  ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ  ﻟﻸﻛﻞ 
ﻭﻟﺼﻴﺪ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ.
ﺇﻥ ﺻﺪﻯ "ﺣﻤﻰ" ﻓﻲ ﺁﺫﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻟﹼﺪ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﹰ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ﳑﺎ ﻭﻟﺪﺗﻪ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺤﻤﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
ﻟﺘﻌﻨﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ. ﻗﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ "ﺣﻤﻰ" ﻣﺘﺮﺳﺨﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺓ 
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ  ﻟﻠﻨﺎﺱ  ﻭﺇﻟﻰ  ﺃﻧﻬﺎ  ﻛﺎﻧﺖ  ﲤﺜﻞ  ﺃﺳﻠﻮﺏ  ﺣﻴﺎﺓ  ﳌﺎ  ﻛﺎﻥ  ﻣﻦ  ﻏﻴﺮ  ﺍﳌﻤﻜﻦ  ﺑﺪﻭﻧﻪ  ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  ﻋﻠﻰ  ﻗﻴﺪ  ﺍﳊﻴﺎﺓ  ﻓﻲ 
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻏﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﳊﻤﻰ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﻻ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﳊﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ.
 
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺣﺮﺏ ﲤﻮﺯ ٦٠٠٢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 
ﺃﻧﻈﻤﺔ  ﺃﺧﺮﻯ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ. ﻭﲟﺎ  ﺃﻥ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺗﺴﺘﻤﺪ  ﻗﻮﺗﻬﺎ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﶈﻠﻴﲔ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ  ﻓﻲ 
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ 
ﺇﻟﻰ  ﺧﺴﺎﺭﺓ  ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ  ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﻟﻠﺤﺮﺏ. ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ﺃﻥ  ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻗﺪﻣﺖ  ﺇﻟﻰ 
ﺍﳌﻨﻜﻮﺑﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﺰﺯﺕ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ 
ﻫﺆﻻﺀ  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻭﺛﻘﺘﻬﻢ  ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﺇﺣﺪﻯ  ﺍﳌﺮﺍﺕ  ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻇﻬﺮﺕ 
ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ  ﲢﺘﺮﻑ  ﺍﳊﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻋﻄﻔﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺤﻨﺘﻬﻢ  ﺑﻨﻔﺲ  ﻗﺪﺭ  ﺍﻟﻌﻄﻒ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻣﻨﺤﺘﻪ 
ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ. ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻥ ﺣﺮﺏ ﲤﻮﺯ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳊﺎﻟﺔ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ 
ﺗﺄﻣﲔ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻛﺎﻑ  ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ  ﻭﲟﻌﻴﺸﺘﻬﻢ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ  ﺍﳊﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ  ﻣﻦ  ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ 
ﺍﳌﺸﺎﺑﻬﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺣﺮﹼﺍﺳﺎ ﹰ ﻓﻌﺎﻟﲔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ. 
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ﻭﻓﻲ  ﺍﳋﻄﺔ  ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ  ﳌﻨﺎﻃﻖ  ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ  ﻓﻲ  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،  ﻭﺍﺣﺪﺓ  ﻣﻦ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﺍﻗﺘﺮﺡ  ﺃﻥ 
ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻐﺪﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﺭ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻋﻨﻴﺰﺓ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ 
ﻋﻠﻰ ﺷﺠﻴﺮﺍﺕ mucisrep nolyxolaH ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺗﹸﺴﻴﻄﺮﹸ  ﻋﻠﻰ  ﻛﺜﺒﺎﻥ  ﺍﻟﺮﻣﻞ  ﺍﶈﻠﻴﹼﺔ  ﻭﺗﹸﺴﺎﻋﺪﹸ  ﻋﻠﻰ  ﺗﹶﺜﺒﻴﺘﻬﺎ. ﺗﺪﻳﺮ 
ﺇﻣﺎﺭﺓ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻋﻨﻴﺰﺓ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳊﻤﻰ  ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻣﻊ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﶈﻠﻴﲔ  ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ  ﺃﻥ  ﺗﻌﻠﻦ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻣﺤﻤﻴﺔ  ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ 
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.
ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺟﺪﻳﺪﺓ  ﺍﻗﺘﺮﺡ  ﺃﻥ  ﺗﻜﻮﻥ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻣﺤﻤﻴﺔ  ﻭﻫﻲ  ﺟﺒﻞ  ﺃﺟﺎ  ﻭﻫﻲ  ﻣﺤﻤﻴﺔ  ﻏﻼﻑ  ﺣﻴﻮﻱ  ﺍﻗﺘﺮﺡ  ﺃﻥ  ﺗﻜﻮﻥ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ )  a rof stfiG dercaS CRA / FWW 
tenalP gniviL (. ﻳﺘﻜﻮﻥ  ﺟﺒﻞ  ﺃﺟﺎ  ﻣﻦ  ٠٠٢٢ ﻛﻢ  ﻣﺮﺑﻊ  ﻭﻫﻮ  ﺍﻷﻛﺒﺮ  ﻓﻲ  ﺷﺒﻪ  ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻫﻮ  ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻋﻦ ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﻠﻴﺪﻱ  ) enecotsielP ( ﻫﺎﺩﻯﺀ  ﻭﺭﻃﺐ  ﻭﺗﻮﺟﺪ  ﻓﻴﻪ  ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺭﻃﺒﺔ  ﻣﻜﻮﻧﺔ 
ﻣﻦ  ﻣﺎﺀ  ﻋﺬﺏ،  ﻭﻳﺤﻮﻱ  ﺃﻧﻮﺍﻉ  ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ  ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﻗﺪ  ﺍﺧﺘﻔﺖ  ﻣﻦ  ﻣﻌﻈﻢ  ﺃﻧﺤﺎﺀ  ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﻭﻳﺸﻜﻞ  ﻣﺨﺰﻥ 
ﺟﻴﻨﻮﻡ  ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﻣﻊ  ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  ٠٠٥ ﻧﻮﻉ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ  ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﺍﻟﻔﻘﺮﻳﺔ،  ﳝﺜﻞ  ﺟﺒﻞ  ﺃﺟﺎ  ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ  ﺍﻷﻛﺒﺮ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ  ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ  ﺩﺍﺧﻞ  ﺷﺒﻪ  ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  ﻭﻫﻮ  ﻣﺤﻤﻴﺔ  ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ  ﻭﻃﻴﻮﺭ  ﻣﻬﻤﺔ.  ﻭﺇﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ 
ﺍﳋﻼﺑﺔ،  ﻓﻬﻮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻼﺳﺘﺠﻤﺎﻡ   ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. ﻭﺳﻮﻑ  ﻳﺸﺎﺭﻙ  ﻛﻞ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭﺍﳋﺎﺹ  ﻣﻦ  ﻣﺎﻟﻜﻲ  ﺑﺴﺎﺗﲔ  ﺍﻟﻨﺨﻞ  ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ  ﺍﳉﻮﻓﻴﺔ  ﻭﺍﳌﺎﺷﻴﺔ  ﻭﳑﺜﻠﲔ  ﻋﻦ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﶈﻠﻴﲔ  ﻓﻲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ.
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ :
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻘﺪ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﳒﺎﺣﺎ ﹰ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ. ﻓﺒﻌﺪ 
ﺩﻋﻮﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ) LNPS ( ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﺟﻤﻌﻴﺔ  ﻣﺮﺳﻲ  ﻛﻮﺭ  ) sproC ycreM ( ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ 
ﺑﻠﺪﻳﺔ  ﻗﺮﻳﺔ  ﺍﺑﻞ  ﺍﻟﺴﻘﻲ  ﻓﻲ  ﺟﻨﻮﺏ  ﻟﺒﻨﺎﻥ  ﻹﻧﺸﺎﺀ  ﻣﺸﺮﻭﻉ  ﺑﻴﺌﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺃﺭﺽ  ﻣﺸﺎﻉ  ﺗﻘﻊ  ﺿﻤﻦ  ﻣﺴﺎﺭ  ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ 
ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺓ، ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ) LNPS ( ﺧﺮﺍﺋﻂ  ﻗﺪﳝﺔ  ﻟﻬﺬﺍ  ﺍﳌﻮﻗﻊ  ﺃﻃﻠﻖ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻛﻠﻤﺔ  "ﺣﻤﻰ". ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﹰ  ﺇﻟﻰ 
ﻫﺬﺍ  ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ،  ﺑﺪﺃﺕ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺃﺑﺤﺎﺙ  ﺣﻮﻝ  ﺍﳊﻤﻰ،  ﺗﺮﺍﻓﻘﺖ  ﻣﻊ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻲ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺘﻜﻮﹼﻥ  ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ  ﻣﻦ 
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮﺭ ) ABI (، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻷﻓﺮﺍﺩ 
ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٤٠٠٢، ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ) LNPS ( ﺇﺣﻴﺎﺀ  ﺣﻤﻰ  ﺍﺑﻞ  ﺍﻟﺴﻘﻲ،  ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ 
ﻣﻊ  ﺃﻫﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ،  ﻓﺎﺗﺒﻌﺖ  ﳕﻮﺫﺟﺎ ﹰ  ﺟﺪﻳﺪﺍ ﹰ  ﻳﺘﻤﻴﹼﺰ  ﻋﻦ  ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ  ﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺍﳊﻤﻰ  ﺑﺤﻴﺚ  ﻳﺤﻘﻖ  ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﹰ 
ﺃﻛﺜﺮ  ﻋﺼﺮﻳﺔ.  ﻓﻔﻲ  ﺣﲔ  ﻛﺎﻥ  ﺍﳊﻤﻰ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ  ﻻﺑﻞ 
ﺍﻟﺴﻘﻲ  ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ﻟﻠﺮﻋﻲ،  ﻭﺟﻤﻊ  ﺑﺰﻭﺭ 
ﺃﺷﺠﺎﺭ  ﺍﻟﺼﻨﻮﺑﺮ،  ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺤﻞ،  ﻓﻘﺪ  ﺃﻋﺎﺩﺕ  ﺟﻤﻌﻴﺔ 
ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻓﻲ  ﻟﺒﻨﺎﻥ  )  LNPS  (  ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﺍﳊﻤﻰ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ  ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ  ﺑﺼﻮﺭﺓ  ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ  ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ  ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ  ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ  ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ  ﺭﻳﺎﺿﺔ 
ﺍﳌﺸﻲ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ.  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ  ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ 
ﳑﺎﺭﺳﺔ  ﺍﻟﺮﻋﻲ  ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺤﻞ،  ﺣﻠﺖ  ﻣﺤﻞ  ﺻﻴﺪ 
ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ. 
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ﻓﻲ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺳﺘﺔ ﺃﻭ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺣﻤﻰ ﺑﻨﻲ 
ﺳﺎﺭ ﻭﺣﻤﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻭﺻﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻔﻮﻗﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺣﻤﻰ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٥٫١ ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﻊ ﳉﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﻦ ﺑﻠﺠﺮﺷﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ. 
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﶈﻴﻄﺔ، ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻔﻮﻗﺎﺀ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻐﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻳﻐﻄﻲ ٢٫٧٤ ٪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳊﻤﻰ، 
ﻭﻛﺘﻠﺔ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ٧٫٣٥٣ ﻏﺮﺍﻡ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ﺟﺰ ﺍﻟﻌﺸﺐ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ  ﺍﳉﻔﺎﻑ، 
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺠﺰ ﺍﻟﻌﺸﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺩﻭﺭﻳﺎ. ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻺﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﳊﻤﻰ ﻭﺗﻨﺸﺄ ﺧﻼﻳﺎ ﻟﻠﻨﺤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳊﻤﻰ. ﻃﺒﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳊﻤﻰ، ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﻧﺎﺱ ﻣﺤﻠﻴﲔ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻤﻰ ﺩﻭﻥ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺐ. 
ﺣﻤﻰ ﺍﻷﺯﺍﻫﺮﺓ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ٧ ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ. ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻤﻰ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﺸﺮﻕ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻠﺠﺮﺷﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ، ﻭﻳﻐﻄﻲ 
ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﻧﻴﺔ. ﻳﺘﺼﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻤﻰ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺍﳌﻌﺸﺒﺔ ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺳﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻮﺡ 
ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ. ﺑﻨﻴﺖ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ٠٠٦ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻞ 
ﻳﻮﻡ ﺧﻤﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ – ﻭﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ. 
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻤﻰ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻰ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ. ﺍﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﳑﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﻟﻜﻨﻪ 
ﺍﻳﻀﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﲔ ﺍﻟﻴﻪ ﺻﻌﺒﺎ.
ﺣﻤﻰ  ﺍﳊﻤﻴﺪ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺸﻜﻞ  ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٣٫٥ ﻛﻢ  ﻣﺮﺑﻊ  ﻭﺗﻘﻊ  ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﻦ  ﺑﻠﺠﺮﺷﻲ ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ 
ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ  ﺑﺘﻼﻝ  ﻣﺰﺭﻭﻋﺔ  ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ  ﻭﻭﺩﻳﺎﻥ  ﻣﺸﺠﹼ ﺮﺓ. ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ  ﻫﺬﺍ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ  ﺍﻹﺑﻞ  ﻭﺍﳊﻤﻴﺮ  ﺩﻭﻥ  ﺍﳋﺮﺍﻑ  ﻭﺍﳌﺎﻋﺰ. 
ﺣﺠﺎﺭﺓ ﺟﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻤﻰ ﺑﻨﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ ٠٨٩١ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺣﻤﻰ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻘﺮﻳﺶ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ٥١ ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ. 
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻤﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻭﺧﺮﻧﻮﺏ، ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ ﺯﻳﺘﻮﻥ، ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ ﻋﺮﻋﺮ. ﻳﺪﻳﺮ 
ﻫﺬﺍ  ﺍﳊﻤﻰ  ﺃﺭﺑﻌﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ  ﺍﶈﻠﻴﲔ،  ﻻ  ﺗﺮﻋﻰ  ﻓﻲ  ﺣﻤﻰ  ﺍﻟﻘﺮﻳﺶ  ﺳﻮﻯ  ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻻ  ﺯﺍﻟﺖ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﻓﻲ 
ﺣﺮﺍﺛﺔ  ﺍﳊﻘﻮﻝ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺫﻟﻚ  ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ  ﺃﻳﻀﺎ  ﻓﻲ  ﺇﻧﺘﺎﺝ  ﺍﻟﻌﺴﻞ  ﻭﻳﺸﻜﻞ  ﻛﺬﻟﻚ  ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻟﻼﺳﺘﺠﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻫﻼ ﺍﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮﺭ.
ﺟﺒﻞ  ﺭﺍﻝ  ﻳﻘﻊ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺎﺣﺔ  ٩٦ ﻛﻢ  ﻣﺮﺑﻊ. ﻭﻫﻮ  ﻳﺘﺸﻜﻞ  ﻣﻦ  ﺟﺒﻞ  ﺻﻮﺍﻥ  )ﺟﺮﺍﻧﻴﺖ( ﻳﻘﻊ  ﺇﻟﻰ  ﺍﳉﻬﺔ  ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻮﻙ. ﺃﺩﺍﺭﺕ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻤﻰ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٢ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋﻞ. ﻻ ﻳﺴﻤﺢ 
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺳﻴﺞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﺒﻞ. ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ 
ﳕﺖ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻝ ﺍﶈﻴﻄﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻤﻰ ﻳﺤﻮﻱ ﻣﺨﺰﻭﻧﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ  ﻗﺪ ﺗﻮﺯﻉ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺮﻋﻲ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺟﺒﻞ ﺭﺍﻝ ﳝﺘﻠﻚ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻤﻰ ﺇﻻ 
8ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ.
7ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﺼﺪﺭ 
ﻗﻠﻖ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻬﺎ  ﺃﻭ  ﺍﺫﺍ  ﻓﺼﻞ  ﺑﻴﻨﻬﺎ  ﺳﻠﻤﻴﺎ ﹰ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻟﻢ  ﺗﻌﺪ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ  ﻣﺴﻴﻄﺮﺍ  ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﺍﺗﺨﺬﺕ 
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  ﻗﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻐﺎﺀ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. ﻭﻋﻼﻭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺫﻟﻚ  ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﲤﻨﻊ  ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﹰ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ. ﻭ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳊﻤﻰ ﲢﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﺸﻴﻮﺥ  ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ  ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ  ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺮ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﳊﻲ  ﻋﻨﺪ  ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺍﶈﻠﻴﺔ.
ﺇﺫﺍ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ  ﻓﻲ  ﻋﺪﺩ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻄﻠﺐ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺳﻴﺆﺩﻳﺎﻥ  ﺇﻟﻰ  ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻀﻐﻂ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﳊﻤﻰ،  ﻓﺬﻟﻚ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ. ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭﺍ 
ﺍﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻌﻠﻒ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳉﻔﺎﻑ. ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﺑﺤﻴﺚ 
ﲢﺪﺩ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﳒﺎﺣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﻉ ﲟﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺷﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. 
ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﳊﻤﻰ :
ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺑﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻫﻮ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ 
ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﲔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﺍﻥ  ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ  ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،  ﻛﺎﳌﻨﺘﺰﻫﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻭﺍﶈﻤﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،  ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ 
ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺿﺮﺍﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﻭﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ 
ﻣﻦ  ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﺇﻟﻰ  ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ. ﻧﺼﺢ  ﻋﺪﺩ  ﻣﻦ  ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ  ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻹﻋﺎﺩﺓ 
ﺇﺣﻴﺎﺋﻪ  ﻣﺠﺪﺩﺍ ﹰ. ﻓﻔﻲ  ﺃﻭﺍﺋﻞ  ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﺍﳌﺎﺿﻲ)١٦٩١-٥٦٩١(،  ﻛﺎﻥ  ﻋﻤﺮ  ﺩﺭﺍﺯ،  ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ  ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ 
ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻓﺘﻌﺮﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻭﺃﹸﻋﺠﺐ 
ﺑﻪ ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ. ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﲔ، ﺷﺠﹼ ﻊ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﺪﻳﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﻓﻲ 
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﳉﻬﻮﺩﻩ، ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٧٦٩١ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ 
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﲢﹸ ﺪﺩ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻲ، 
ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﰎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ 
ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ.
ﻟﻜﻦ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ،  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺣﺘﻰ 
ﻋﺎﻡ  ٤٧٩١،  ﻣﻨﻴﺖ  ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ  ﺑﺴﺒﺐ  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻋﺎﺩﺕ  ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺇﻣﺪﺍﺩ  ﺍﳌﻴﺎﻩ،  ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ  ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ 
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﳊﻤﻰ
* ﻳﻌﺘﺒﺮ  ﺍﳊﻤﻰ  ﺣﺘﻰ  ﺍﻵﻥ  ﻣﺼﺪﺭﺍ  ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ  ﻟﻠﻌﻠﻒ  ﻭ  ﺑﺬﻟﻚ  ﻓﻤﺎ  ﺯﺍﻟﺖ  ﺗﻠﻌﺐ  ﺩﻭﺭﺍ ﹰ  ﻣﻬﻤﺎ ﹰ  ﻓﻲ  ﺍﳉﻔﺎﻑ  ﻭ  ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ
   ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ
* ﻳﻮﻓﺮ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻣﻜﺎﻧﺎ  ﻟﻼﺑﺤﺎﺙ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﻭﻫﻮ  ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻋﻦ  ﺛﺮﻭﺓ  ﻭﻃﻨﻴﺔ  ﻣﻬﻤﺔ  ﻓﻲ 
   ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﺍﳊﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ :
ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. 
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ، 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻠﺤﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﺍﳉﺎﺋﺮ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ. 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ :
ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮﺍ ﹰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ 
ﻗﺪ  ﺍﻧﺤﺪﺭ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ٠٠٠٣ ﺇﻟﻰ  ﺃﻋﺪﺍﺩ  ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﺍﳊﺎﻟﻲ، ﻭ  ﻗﻠﻴﻞ  ﻓﻘﻂ ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﻣﺎﺯﺍﻝ  ﻳﺪﺍﺭ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﹼ ﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ. ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﹰ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﹰ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺮﻋﻲ ﻟﻠﻘﻄﻌﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ. 
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﻛﺴﺒﺐ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﻤﻰ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﲢﻘﻖ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ. ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻣﻊ 
ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﺃﺻﺒﺤﺖ  ﺍﳊﺎﺟﺔ  ﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﺍﳉﺮ  ﻗﻠﻴﻠﺔ  ﺟﺪﺍ ﹰ؛  ﻭﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻧﺸﺄﺕ  ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ  ﺍﳌﻮﺍﺷﻲ  ﻭﺍﳋﻴﻮﻝ  ﻫﻲ 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻋﻲ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻭ ﺍﳌﺎﻋﺰ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ  ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ 
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ. ﻓﻘﺪ ﺻﺪﺭﺓ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٣٥٩١ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﳊﻤﻰ، ﻭﻭﺿﹼ ﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻﺣﻘﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ 
ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻗﺪ  ﺃﻟﻐﻴﺖ؛  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ  ﺍﳊﻤﻰ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،  ﻭﻟﻜﻦ  ﺃﺻﺪﺭ  ﻣﺮﺳﻮﻡ  ﺁﺧﺮ  ﻓﻲ  ﻋﺎﻡ  ٤٥٩١ ﺿﻢ  ﺟﻤﻴﻊ 
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.
ﺍﳊﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
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ﻧﺰﺍﻉ ﻋﺸﺎﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﲟﺎ  ﺍﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﺛﻴﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ 
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ، ﻋﻜﺴﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ: 
ﺃﺛﻨﺎﺀ  ﻓﺘﺮﺓ  ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻣﺤﻤﺪ  ﻭﺍﳋﻠﻔﺎﺀ  ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻫﻨﺎﻙ  ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ  ﻗﻮﻳﺔ. ﻭﺑﻌﺪ  ﺫﻟﻚ  ﻛﺎﻥ  ﺍﳊﻜﻢ  ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ  ﻓﻲ 
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﺍﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺃﻋﻄﻰ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ. ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ 
ﺍﻟﺸﺄﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  ﺍﶈﻠﻲ  ﻭﻟﺬﻟﻚ  ﻻ  ﻳﺠﻮﺯ  ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ  ﻓﻲ  ﺩﻭﺭ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  : ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﻛﺎﻧﺖ 
ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻗﺪ ﺣﻤﻴﺖ ﺿﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﺷﻜﻠﺖ 
ﻟﻬﺎ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻃﺒﻘﺎ  ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،  ﺍﳌﺘﻌﺪﹼﻭﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳊﻤﻰ  ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﹰ  ﻳﻌﺎﻗﺒﻮﻥ  ﲟﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ  ﺍﳌﺘﻌﺪﻳﺔ،  ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻛﺒﻮﻧﻬﺎ، ﺗﺮﺳﻬﻢ، ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ. ﻭﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻋﻮﻗﺒﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﻤﻰ ﺑﺬﺑﺢ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﺍﳌﺘﻌﺪﻳﺔ  ﻭﺫﻟﻚ  ﻹﻃﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﶈﻠﻴﲔ؛  ﻭﻓﻲ  ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ  ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻋﻠﻰ  ﺷﻜﻞ  ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ  ﻭﻓﻲ  ﺣﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺠﻦ.
ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﳊﻤﻰ :
* ﺗﻘﻠﻴﺪ  ﺇﻗﺎﻣﺔ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻫﻮ  ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻋﻦ  ﺳﺎﺑﻘﺔ  ﺗﺮﺍﺛﻴﺔ  ﳊﻤﺎﻳﺔ  ﻭ  ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﳊﻤﺎﻳﺔ  ﺣﻘﻮﻕ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 
    ﻓﻲ  ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ،  ﺧﺎﺻﺔ  ﺣﻘﻮﻕ  ﺍﻟﺮﻋﻲ. ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻓﻌﺎﻻ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻜﻮﻥ  ﻣﻌﻈﻢ  ﺍﺭﺍﺿﻴﻬﺎ 
   ﳑﻨﻮﺣﺔ  ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻋﻦ  ﻣﺮﺍﻋﻲ  ﻋﺎﻣﺔ  ﺣﻴﺚ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻫﻨﺎﻙ  ﻗﻠﺔ  ﻣﻦ  ﻣﻼﻙ  ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ.
*  ﳝﺜﻞ  ﺍﳊﻤﻰ  ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﹰ  ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﹰ  ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ  ﺍﻟﻰ  ﺗﺄﻣﲔ  ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﺍﻟﻰ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ  ﻭﻫﻮ  ﺩﻟﻴﻞ  ﻋﻠﻰ 
   ﺍﻧﻪ  ﻛﺎﻥ  ﻫﻨﺎﻙ  ﻭﻋﻲ  ﻣﺤﻠﻲ  ﻟﻬﺬﻩ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳊﺎﺟﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﻯ  ﻣﺌﺎﺕ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻨﲔ.
*  ﻷﻥ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺗﻮﻓﺮ  ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻟﻠﻨﺎﺱ  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ  ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  ﻣﻦ   ﺻﻮﻥ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،  ﻓﺈﻧﻬﺎ  ﺗﺸﻜﻞ 
   ﺣﺎﻓﺰﺍ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻓﻲ  ﺻﻴﺎﻧﺔ  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻭ  ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ  ﻣﻦ  ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
*  ﻳﻮﺯﻉ  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻨﺼﻒ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﺎﺱ
* ﻳﻌﻄﻲ  ﻓﺎﺋﺪﺓ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﻯ  ﺍﻟﺰﻣﻦ  ﺑﺴﺒﺐ  ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ  ﻭ  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺬﻱ 
   ﻳﻮﻓﺮﻩ  ﺃﻳﻀﺎ ﹰ
* ﻣﺎﺯﺍﻝ  ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻛﺒﻴﺮ،  ﻭ  ﺫﺍ  ﻗﺒﻮﻝ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭ  ﻣﺮﻏﻮﺏ  ﺑﻪ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ 
   ﻛﻠﻔﺔ  ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ
* ﻣﻌﻈﻢ  ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻳﺪﺍﺭ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺤﻠﻲ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ  ﻭﺍﻻﺟﻤﺎﻉ،  ﻟﺬﻟﻚ  ﻓﺈﻥ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ﻓﻲ  ﺍﺘﻤﻊ 
   ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
* ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻟﻠﺤﻤﻰ  ﺃﺛﺒﺘﺖ  ﺃﻧﻬﺎ  ﻗﺎﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳊﺰﻡ  ﻭ  ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ.
* ﻗﻠﺔ  ﻣﻦ  ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﳑﺎﺛﻞ  ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻘﺪﱘ   
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ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﳊﻤﻰ
٣.  ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺎﻟﻲ:
a.  ﻳﺴﻤﺢ  ﺑﺮﻋﻲ  ﻭﺟﺰ  ﺍﻟﻌﺸﺐ  ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ  ﺣﺘﻰ  ﻳﺴﻤﺢ  ﻟﺪﻭﺭﺓ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺃﻥ  ﺗﺄﺧﺬ  ﻣﺠﺮﺍﻫﺎ، 
b.  ﻳﺴﻤﺢ  ﺑﺎﻟﺮﻋﻲ  ﻃﻮﺍﻝ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﻭﻟﻜﻦ  ﻷﻧﻮﺍﻉ  ﻭﺃﻋﺪﺍﺩ  ﻣﺤﺪﺩﺓ  ﻣﻦ  ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ،  ﻣﺜﻞ  ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ  ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ  ﺃﻭ 
   ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ،  ﺃﻭ
c.  ﻳﺴﻤﺢ  ﻟﻌﺪﺩ  ﻣﺤﺪﻭﺩ  ﻣﻦ  ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ  ﺑﺎﻟﺮﻋﻲ  ﻓﻲ  ﻭﻗﺖ  ﻣﻌﲔ  ﺧﻼﻝ  ﻓﺘﺮﺍﺕ  ﺍﳉﻔﺎﻑ.
٤.   ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﳑﻨﻮﻋﺎ ﹰ ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ ﹰ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ) ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ 
   ﺍﶈﻔﻮﻇﺔ  ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ  ﺗﻐﻠﻖ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎﻡ  ﻣﺪﺓ  ﺧﻤﺴﺔ  ﺃﺷﻬﺮ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﲟﺎ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺷﻬﻮﺭ  ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ،  ﻳﺴﻤﺢ 
  ﺑﺎﻟﺮﻋﻲ  ﻓﻘﻂ  ﺑﻌﺪ  ﻣﻮﺳﻢ  ﺍﻹﺯﻫﺎﺭ.(
٥.   ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻋﻞ.
ﺍﳊﻤﻰ  ﻗﺪ  ﻳﻨﺸﺄ  ﻷﻱ  ﻏﺮﺽ  ﻗﺪ  ﻳﻜﻮﻥ  ﺿﻤﻦ  ﺍﳋﻴﺮ  ﺍﻟﻌﺎﻡ،  ﻟﺬﺍ  ﳝﻜﻦ  ﺃﻥ  ﻳﺪﺍﺭ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻷﺟﻞ  ﺍﳊﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ 
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺃﻭ  ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻣﻦ   ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ،  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻛﻼ ﺍﻟﻬﺪﻓﲔ.
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺃﺩﻳﺮﺕ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ. ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻭﻷﺟﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺸﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﻠﺔ. ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺣﻜﻢ ﺗﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﲢﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻤﻨﺎﻥ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ 
ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻭﺃﺗﺎﺡ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﺇﺫ ﺗﻌﻬﺪﺕ ﻛﻞ 
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻋﹸ ﻬﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ 
ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﻭﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺳﻴﻮﻝ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ، ﻭﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻋﻲ، 
ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ.
ﺃﺛﻴﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻜﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻸﺣﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ 
ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ  ﻣﻊ  ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ﻭﺍﺫﺍ  ﻣﺎ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻨﺸﺄ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ  ﺑﻬﺎ  ﻭﻣﻦ  ﺃﺟﻞ 
ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻵﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ 
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ﺍﳊﻤﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ :
ﺍﳊﻤﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺳﻤﺢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺑﺄﻥ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ. 
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﺮﻭﻥ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﳒﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ 
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ﹰ ﺑﲔ ﳕﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ.
ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﺍﻋﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﻭﻛﺎﻧﺖ 
ﻫﺬﻩ  ﻫﻲ  ﺍﳊﺎﻝ  ﺍﻳﻀﺎ  ﻓﻲ  ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺸﺘﻤﻞ  ﺍﻵﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ،  ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻴﻤﻦ 
ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻭﻗﺪ  ﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ  ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﲢﻘﻴﻖ  ﺃﻏﺮﺍﺽ 
ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﹰ.
ﺇﻥ  ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﻃﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻨﺸﻮﺀ ﺍﳊﻤﻰ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻛﺒﻴﺮ. ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺃﻧﺸﺄﺕ  ﻭﺃﺩﻳﺮﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺃﻣﻮﺭ 
ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﻭﺃﺩﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺧﺼﺺ ﻛﻤﺮﺍﻋﻲ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻗﺮﻳﺔ، ﺃﻭ ﻋﺸﻴﺮﺓ 
ﺃﻭ ﻗﺒﻴﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﲢﻔﻆ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲡﺪﻳﺪ ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﻲ. 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  ﺍﳊﺎﻻﺕ،  ﺷﻜﻠﺖ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ  ﺿﻤﺎﻧﺔ  ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ  ﺍﳊﻀﺮ  ﺿﺪ  ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ  ﻗﺪ  ﲢﺼﻞ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ 
ﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﲔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ، ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﹰ ﻣﻦ 
ﺍﳉﺒﺎﻝ  ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﻼﺩ  ﻛﺎﻥ  ﻳﻨﺸﺄ  ﺣﻤﻰ  ﺃﻭ  ﺃﻛﺜﺮ. ﺃﺣﻤﺎﺀ  ﺃﺧﺮﻯ  ﻭﺟﺪﺕ  ﻓﻲ  ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻰ. ﻭﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ ٠١ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ. ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﺃﻧﺸﺄﺕ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺎﺣﺔ  ﻭﺍﺳﻌﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﺗﺨﻀﻊ  ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ  ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ،  ﻭﺇﺟﻤﺎﻻ ﹰ  ﺃﺻﺒﺤﺖ  ﻫﺬﻩ 
ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﶈﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺃﺛﺒﺘﺖ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻟﻠﺤﻤﻰ  ﺗﻜﻴﻔﺎ ﹰ  ﻛﺒﻴﺮﺍ ﹰ  ﺟﺪﺍ  ﻣﻊ  ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺍﶈﻠﻴﲔ. ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ 
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﺠﹼ ﻠﻮﺍ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ:
١.  ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﻋﻲ، ﻟﻜﻦ ﺟﺰ ﺍﻟﻌﺸﺐ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻛﻦ 
  ﻣﺤﺪﺩﺓ  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮﺓ  ﺳﻨﻮﺍﺕ  ﺍﳉﻔﺎﻑ،  ﻭﺍﻟﻌﻠﻒ  ﺍﶈﺼﻮﺩ  ﻳﻨﻘﻞ 
  ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ  ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ. ) ﺑﻜﻠﻤﺔ،  ﻳﺤﺪﺩ  ﺍﻠﺲ
  ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ  ﻋﺪﺩ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ﻣﻦ  ﻛﻞ  ﻋﺎﺋﻠﺔ  ﻟﻴﺴﻤﺢ  ﻟﻬﺎ  ﺑﺎﳊﺼﺎﺩ، 
  ﻭﻳﺤﺪﺩ  ﺃﻳﻀﺎ ﹰ  ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺴﻠﻚ  ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ  ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ 
  ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ(. 
٢.  ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ) ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ 
   ﺫﻟﻚ  ﺷﺠﺮ  ﺍﻟﻠﺰﺍﺏ  arecorp surepinuJ، ﺧﺮﻧﻮﺏ 
   mucisrep nolyxolaH ، .pps ( ﺃﻭ  ﻗﻄﻊ  ﺃﻏﺼﺎﻧﻬﺎ  ﺇﻣﺎ  ﳑﻨﻮﻋﺎ 
   ﺃﻭ  ﻣﻨﻈﻤﺎ؛  ﺇﻥ  ﻗﻄﻊ  ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ  ﻏﻴﺮ  ﻣﺴﻤﻮﺡ  ﺑﻪ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎﻡ 
   ﺇﻻ  ﻓﻲ  ﺍﳊﺎﻻﺕ  ﺍﳊﺮﺟﺔ  ﺃﻭ  ﺍﳊﺎﺟﺔ  ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ. 
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ﻗﺎﻡ  ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ  ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ  ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ  ﺃﺣﻤﺎﺀ  ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ  ﻟﻠﺨﻴﻮﻝ  ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ  ﺍﺼﺼﺔ  ﻟﻠﺨﻴﺮ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭ  ﻣﺎﺷﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، 
ﻓﻜﺎﻥ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺘﺎﺟﲔ ﻣﻌﺒﹼﺮﺍ ﹰ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﳌﻮﻟﻰ ﻟﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﺿﺔ: "ﻭﻳﺤﻚ ﻳﺎ ﻫﻨﻲ ﺍﺿﻤﻢ ﺟﻨﺎﺣﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ , ﻭﺍﺗﻖ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﻈﻠﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻣﺠﺎﺑﺔ . ﺃﺩﺧﻞ 
ﻟﻲ ﺭﺏ ﺍﻟﺼﺮﳝﺔ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻭﺩﻋﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺇﻥ ﻫﻠﻜﺖ 
ﻣﺎﺷﻴﺘﻬﻤﺎ  ﺭﺟﻌﺎ  ﺇﻟﻰ  ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ  ﺇﻟﻰ  ﻧﺨﻞ  ﻭﺯﺭﻉ  ﻭﺇﻥ  ﻫﺬﺍ  ﺍﳌﺴﻜﲔ  ﺇﻥ  ﻫﻠﻜﺖ  ﻣﺎﺷﻴﺘﻪ  ﺟﺎﺀﻧﻲ  ﻳﺼﻴﺢ  : ﻳﺎ  ﺃﻣﻴﺮ 
ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ , ﻳﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻸ ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻏﺮﻡ ﻟﻪ ﺫﻫﺒﺎ ﺃﻭ ﻭﺭﻗﺎ , ﻭﺍﷲ ﻭﺍﷲ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﺒﻼﺩﻫﻢ , 
ﻗﺎﺗﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ , ﻭﻟﻮﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻣﺎ 
ﺣﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ " . 
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻤﻰ ﺻﺎﳊﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺒﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ 
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ:
*  ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ  ﺗﻨﺸﺄ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  "ﻭﻟﻲ  ﺍﻷﻣﺮ" - ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
*  ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ  ﺗﻜﻮﻥ  ﻓﻲ  ﺳﺒﻴﻞ  ﺍﷲ،  ﻷﻏﺮﺍﺽ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﳋﻴﺮ  ﺍﻟﻌﺎﻡ.
*  ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ  ﻻ  ﺗﺴﺒﺐ  ﺿﻴﻘﺎ ﹰ  ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ  ﺍﶈﻠﻴﲔ،  ﻛﻤﺎ  ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ  ﻻ  ﲢﺮﻣﻬﻢ  ﻣﻦ  ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﻻ  ﻏﻨﻰ  ﻟﻬﻢ  ﻋﻨﻬﺎ
*  ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ  ﲢﻘﻖ  ﻓﻮﺍﺋﺪ  ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻛﺜﺮ  ﳑﺎ  ﺗﺴﺒﺒﻪ  ﻣﻦ  ﺃﺿﺮﺍﺭ،  ﻓﺎﻟﻬﺪﻑ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻟﻠﺤﻤﻰ  ﻫﻮ 
    ﺗﺄﻣﲔ  ﻓﺎﺋﺪﺓ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ  ﻟﻠﺒﺸﺮ
ﻭﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. 
ﺍﺳﺘﻤﺮ  ﻭﺟﻮﺩ  ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ  ﺣﻮﻝ  ﺍﳌﺪﻥ  ﻭﻓﻲ  ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ  ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ  ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ  ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ.  ﻭﻛﺎﻧﺖ 




ﺍﳊﻤﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﺗﺒﻊ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٠٠٤١ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﺍ 
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺍﳊﻤﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﹰ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ 
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﹰ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺑﻞ ﺭﲟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ.
ﻭﻛﻠﻤﺔ "ﺣﻤﻰ" ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﹰ "ﻣﻜﺎﻧﺎ ﹰ ﻣﺤﻤﻴﺎ ﹰ" ﺃﻭ ﻣﹸ ﺼﺎﻧﺎ ﹰ.  ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ، ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ 
ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻠﻜﻪ. ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﹶ ﺮﻋﻰ ﻣﺤﻔﻮﻅ، ﺃﻱ ﻗﻄﻌﺔ 
ﺃﺭﺽ ﲢﻔﻆ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲡﺪﻳﺪ ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ. 
ﻳﺤﺪﺩ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻮﺿﻊ  ﺟﺎﻧﺒﺎ ﹰ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺃﻭ  ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻ 
ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ  ﺗﻜﻮﻥ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ﺍﺭﺍﺿﻲ  ﻣﻠﻚ  ﺧﺎﺹ. ﳌﺪﺓ  ﺗﺰﻳﺪ  ﻋﻦ  ٠٠٤١ ﻋﺎﻡ  ﺣﺎﻓﻆ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻋﻠﻰ  ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﶈﺎﺫﻳﺔ ﻟﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻷﺟﻞ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﲟﺤﺎﺫﺍﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺣﻤﺎﺀ ﻣﻦ 
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺧﻴﺮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻌﺎ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻧﺺ ﻭﺍﺿﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻤﻰ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳊﻜﺎﻡ، 
ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﹰ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﺍﳊﻤﻰ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﻀﺮ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ 
ﺍﳌﺘﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻠﺒﻪ ﻳﻌﻮﻱ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺣﻤﻰ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺍﳋﺎﺹ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳊﻤﻰ ﻓﻴﺮﻋﻰ ﻗﻄﻴﻌﻪ ﻣﻊ 
ﻗﻄﻴﻊ  ﺃﻓﺮﺍﺩ  ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ  ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ  ﻳﺴﺘﺜﻨﻴﻬﻢ  ﻣﻦ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﳊﻤﻰ،  ﺃﻣﺎ  ﻓﻲ  ﺩﺍﺧﻞ  ﺍﳊﻤﻰ  ﻓﻴﺮﻋﻰ  ﻗﻄﻴﻌﻪ  ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ 
ﻭﻗﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﳌﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺍﳊﻤﻰ. ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﳊﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ 
ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻳﺤﺘﻜﺮﻭﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﳌﺮﺍﻋﻲ ﳌﺼﺎﳊﻬﻢ.
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳊﻤﻰ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﳊﻤﻰ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ 
ﺍﻟﻄﺮﻕ  ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ ﺃﻧﻪ " ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ ﺍﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻤﻰ 
ﻟﻐﻴﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﻪ" ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﺋﺮﺓ ﳌﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻛﻤﻠﻚ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ،  ﻭﺣﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﻡ ﺍﳊﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﻊ ﻟﻠﺨﻴﻮﻝ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ 
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺲ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺣﻤﻰ ﺣﻮﻝ ﺣﺮﻡ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭ ﺃﻧﺸﺄ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﹰ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻣﻴﺎﻝ ﻭﳝﻨﻊ 
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